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Putri Nurasiah, (2021) : The Correlation between Students’ Foreign     
Language Anxiety and Their English Reading 
Comprehension at the Ninth Grade of Junior High 
School 04 Dayun 
 
Foreign language anxiety is specific anxiety that is related to language acquisition. 
Anxiety can be showed as one problem that students mostly experienced in EFL 
reading. Reading is a process to understand the meaning of the text to get the 
message from the author.  In this study, the researcher aimed to find the 
correlation between students’ foreign language anxiety and their English reading 
comprehension at the ninth grade of the Junior High School 04 Dayun. This study 
was conducted at the Junior High School 04 Dayun on the 6
th
 of January 2021. 
The population in this study was 39 students, and the researcher took all the 
population as the sample. For the technique of taking a sample, the researcher 
used total sampling. In collecting the data, the researcher used a questionnaire to 
assess students’ foreign language anxiety, which comprised of 20 statements, and 
for students’ reading comprehension the researcher used students’ scores were got 
from the daily test conducted by the teacher. To determine the relationship 
between the two variables researched, the researcher used the Pearson Product-
Moment Correlation formula and analyzed it by using SPSS 23.0 for windows. 
The hypothesis of this research is “there is a significant positive correlation 
between students’ foreign language anxiety and their English reading 
comprehension”. The data were analyzed by using the Pearson Product-Moment 
Correlation coefficient through SPSS 23.0. The result showed that sig. (2-tailed) 
the value was 0.001. It can be stated that 0.001 < 0.05. It means that the null 
hypothesis (Ho) is rejected, while the alternative hypothesis (Ha) is accepted. The 
value of the correlation coefficient (r) was -0.762. In conclusion, the higher 
students’ foreign language anxiety, the lower students’ reading comprehension. 
The value Rsq was 0.581, which means variable foreign language anxiety 
contributes to reading comprehension as much as 58.1 percent.  
 














Putri Nurasiah, (2021)    : Hubungan Kecemasan Bahasa Asing Siswa dengan 
Pemahaman Membaca Bahasa Inggris Siswa Kelas 
IX SMP 04 Dayun 
 
Kecemasan bahasa asing adalah kecemasan khusus yang terkait dengan 
penguasaan bahasa. Kecemasan dapat diindikasikan sebagai salah satu masalah 
yang paling banyak dialami oleh siswa dalam membaca Bahasa Inggris Asing. 
Membaca merupakan proses memahami makna teks untuk mendapatkan pesan 
dari penulisnya. Dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara kecemasan bahasa asing siswa dengan pemahaman membaca bahasa 
Inggris mereka di kelas IX SMP Negeri 04 Dayun. Penelitian ini dilaksanakan di 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 04 Dayun tanggal 6 Januari 2021. Populasi 
dalam penelitian ini adalah 39 siswa, dan peneliti mengambil semua populasi 
sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Dalam 
pengumpulan data, peneliti menggunakan angket untuk menilai kecemasan bahasa 
asing siswa yang terdiri dari 20 pernyataan dan untuk pemahaman membaca siswa 
peneliti menggunakan skor siswa yang diperoleh dari ulangan harian yang 
dilakukan oleh guru. Untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang 
diteliti, peneliti menggunakan rumus Korelasi Pearson Product Moment dan 
dianalisis dengan menggunakan SPSS 23.0 for windows. Hipotesis dari penelitian 
ini adalah “ada hubungan positif yang signifikan antara kecemasan bahasa asing 
siswa dengan pemahaman membaca bahasa Inggris mereka”. Analisis data 
menggunakan koefisien korelasi Product Moment Pearson melalui SPSS 23.0. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sig. (2-tailed) nilainya adalah 0,001. dapat 
dikatakan 0,001 <0,05. Artinya hipotesis nol (Ho) ditolak, sedangkan hipotesis 
alternatif (Ha) diterima.Nilai koefisien korelasi (r) sebesar -0,762. Kesimpulannya, 
semakin tinggi kecemasan bahasa asing siswa maka semakin rendah pemahaman 
bacaan siswa. Nilai Rsq sebesar 0,581 artinya variabel kecemasan bahasa asing 
memberikan kontribusi terhadap pemahaman membaca sebesar 58,1 persen. 
 












(: عالقت بيه إسعاج اللغت األجىبيت للتالميذ وفهم قزاءة اللغت ٠٢٠٢فىتزي وىراسياي، )
اإلوجليشيت لذي تالميذ الفصل التاسع في المذرست المتىسطت 
 دايىن ٤
إسعاج انهغت األخُبُت هى إسعاج خاص َخعهق باكخساب انهغت. اإلسعاج ًَكٍ اإلشارة إنً أحذ 
ت اإلَدهُشَت األخُبُت. انقزاءة هٍ عًهُت أكثز انًشاكم انخٍ َىاخهها انخاليُذ فٍ قزاءة انهغ
فهى يعًُ انُض نهحصىل عهً انزسانت يٍ انًؤنف. َهذف هذا انبحث إنً يعزفت عالقت بٍُ 
إسعاج انهغت األخُبُت نهخاليُذ وفهى قزاءة انهغت اإلَدهُشَت نذي حاليُذ انفصم انخاسع فٍ 
ث فٍ انًذرست انًخىسطت انحكىيُت داَىٌ. حى إخزاء هذا انبح ٤انًذرست انًخىسطت انحكىيُت 
حهًُذا، وأخذث انباحثت خًُعهى كانعُُت. اسخخذيج  ٩٣. انًدخًع ٠٢٠٢َُاَز ٦داَىٌ فٍ  ٤
حقُُت أخذ انعُُاث أخذ انعُُاث انكهُت. فٍ خًع انبُاَاث، اسخخذيج انباحثت االسخبُاٌ نخقُُى 
نفهى قزاءحهى، اسخخذيج انباحثت عبارة، و  ٩٢إسعاج انهغت األخُبُت نهخاليُذ انذٌ َخكىٌ يٍ 
درخاحهى انًحصىنت يٍ االخخباراث انُىيُت انخٍ أخزاها انًذرص. ونًعزفت انعالقت بٍُ 
انًخغُزٍَ، اسخخذيج انباحثت يعادنت ارحباط بُزسىٌ نهحظت انًُخح، وحههخها باسخخذاو 
بحث هٍ "هُاك نىَُذوس. فزضُت هذا ان ٠٩انبزَايح انحشيت اإلحصائُت نهعهىو االخخًاعُت 
عالقت إَدابُت بٍُ إسعاج انهغت األخُبُت نهخاليُذ وفهى قزاءحهى بانهغت اإلَدهُشَت". اسخخذو 
ححهُم انبُاَاث يعايم ارحباط نحظت انًُخح نبُزسىٌ يٍ خالل انبزَايح انحشيت اإلحصائُت 
كٍ انقىل . ٢ًَ، ٢٢٢انذَم( انقًُت هٍ-٠. وأظهزث انُخائح أٌ سُح )٠٩نهعهىو االخخًاعُت 
َهت يقبىنت. ُت انبذ. هذا َعٍُ أٌ انفزضُت انًبذئُت يزفىضت، وانفزض٢٠،٢>٢، ٢٢٢أٌ 
نهخاليُذ، انهغت  األخُبُت . االسخُخاج، كهًا اسداد إسعاج -٠٤٥،٢( هٍ rقًُت يعايم االرحباط )
األخُبُت إسعاج انهغت  وهذا َعٍُ أٌ يخغُز ٥٥٠،٢هٍ  Rsqاَخفض فهى قزاءحهى. قًُت 
              %. ٥،٥٠َساهى فٍ فهى انقزاءة بُسبت 
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A. Background of the Problem 
Reading is one of the most essential skills that should be mastered by 
students. By reading, students can get a lot of information and enhance their 
knowledge. Reading is a process to understand the meaning of the text to get 
the message from the author. According to Richard (2002, p. 551), reading is 
getting meaning from printed material. Reading is a complex process and 
depends upon learning specific skills. The aim of teaching reading in school 
is to teach children to become independent, active readers, and to introduce 
them to the pleasures and knowledge of effective reading.  
Reading comprehension is important, not only for understanding the text, 
but for broader learning, success in education, and work. According to 
Oakhill, et al. (2015, p. 1) reading comprehension is a very complex task, 
which requires the orchestration of many different cognitive skills and 
abilities. Furthermore, Klingner (2007, p. 8) reading comprehension is a 
multi-component,  a very complex process that involves many interactions 
between readers and what they bring to the text (prior knowledge, use  of 
strategies) as well as variables related to the text itself (interest in the text and 
understanding of text types).  
Unfortunately, most students are still poor in their reading 
comprehension. It was reported by several international and national surveys. 




(IEA) in early 2000, it was found that the quality of Indonesian reading 
children ranked 29 out of 31 countries studied in Asia, Africa, Europe, and 
America. Thus, it is not surprising that the Human Development Index (HDI) 
in Indonesia is low. This is in line with a survey conducted by the United 
Nations Development Programme (UNDP) in 2005 that HDI in Indonesia 
ranked 117 out of 175 countries (Bimba, as cited in Izzaty, 2014, p. 1). Also, 
research conducted by the United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) in 2003, the Program for International Students 
Assessment (PISA) showed that the reading ability of 15 years old Indonesia 
students were at level 39 out of 41 countries, and in 2012 UNESCO found 
that reading interest index in Indonesia only reached 0.001. This means that 
in every 1.000 people, there is only one person who has an interest in reading.  
Most students feel frustrated when they read foreign-language texts, even 
the simplest ones (Fauziyah, 2015, p. 1). Some students think the text is too 
hard difficult to be understood. Dallmann (1964, p. 28) stated that “One 
cannot study well, in reading or anything else if he is disturbed by anxiety, 
frustration, and a sense of failure”. While Saito et al. (1999, p. 203) stated 
two aspects of why reading can be anxiety-provoking to learners: (a) 
unfamiliar scripts, writing systems, and (b) unfamiliar cultural material. 
Based on the description above, it is shown that anxiety is showed as one 
problem that students mostly experience in EFL reading.   
The researcher found several studies related to the researcher study, 




used senior high school students as the participant. Research by Reza 
Moghaddam Kiya (2015), research by Manoochecr Jafarigohar (2012), and 
also research by Zahra Mohammadi Salari & Seyed Nezam al-din Moinzade 
(2015). These three studies were conducted in Iran with undergraduate 
subjects. Most of their research used senior high school students and 
university students whose ages range 15 to 21 years for subjects. Different 
from this research, the subjects used were junior high school students with an 
age range of 12 to 14. 
Junior High School 04 Dayun which is at Berumbung Baru, Siak. This 
school used the 2013 curriculum as guidance in the teaching and learning 
process, but from students’ experience in subject English, it is still far from 
the expectation of the curriculum. It can see, the students mostly got a low 
score on Minimum Mastery Criterion- Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 
Whereas, the KKM for English at SMP 04 Dayun is seventy-seven.  
Based on the preliminary study, the researcher interviewed the teacher 
and the students on August 19
th
, 2020, and found that students had anxiety in 
reading English. It can be seen from the phenomena as follow:  
1. Some students felt embarrassed when they cannot answer questions from 
the teacher. 
2. Some students felt anxious to identify the main idea of the English text 
because they worried about making mistakes. 
3. Some students fear making mistakes when the teacher asks them to 




4. Some students felt anxious when dealing with some of the material that 
they do not understand completely.  
Based on the background and description above, the researcher is 
interested in doing research entitled “The Correlation between Students’ 
Foreign Language Anxiety and Their English Reading Comprehension at 
the Ninth Grade of the Junior High School 04 Dayun”. 
 
B. The Problem of the Research 
1. Identification of the problem  
To make the problems of this research clear, the problems of this 
research can be identified: 
a. Some students felt embarrassed when they cannot answer questions 
from the teacher. 
b. Some students felt anxious to identify the main idea of the English 
text because they worried about making mistakes. 
c. Some students fear making mistakes when the teacher asks them to 
comprehend the passage of the English text. 
d. Some students felt anxious when dealing with some of the material 
that they do not understand completely.  
2. Limitation of the Problem  
Based on the identification of problems, the researcher discovered 




between Students’ Foreign Language Anxiety and Their English Reading 
Comprehension at the Ninth Grade of Junior High School 04 Dayun.  
3. Formulation of the Problem 
The problems of this research can be formulated in the following 
question: 
a. How is the students’ foreign language anxiety at the ninth grade of 
Junior High School 04 Dayun?  
b. How is the students’ reading comprehension at the ninth grade of 
Junior High School 04 Dayun? 
c. Is there any significant correlation between the students’ foreign 
language anxiety and their English reading comprehension at the ninth 
grade of Junior High School 04 Dayun? 
C. Objective and Significance of the Research 
1. The Objective of the Research 
 Based on the formulation above, the objectives of the research are: 
a. To examine the students’ foreign language anxiety at the ninth grade 
of Junior High School 04 Dayun. 
b. To examine the students’ reading comprehension at the ninth grade 
of Junior High School 04 Dayun. 
c. To examine whether there is any significant correlation between 
students’ foreign language anxiety and their English reading 





2. Significance of the Research 
Related to the objective of the research above, the significance of the 
research is stated: 
a. This research finding will give information to the students and also 
teachers dealing with anxiety in reading. 
b. The research is expected to find out what are the problems that often 
occur in reading comprehension. 
c. The researcher hopes that the result of the research can be used as 
references for those who want to research in teaching English. 
D. Reason for Choosing the Title 
There are some reasons why the researcher is interested in carrying out 
this research, the reason as follows: 
1. The topics need to be discussed because the researcher wants to know the 
relation between students’ foreign language anxiety and their English 
reading comprehension. 
2. The topic is relevant to the researcher as a student of the English 
Education Department.  
3. Finally, the location of the research supports and facilities the researcher 
in carrying out the research. 
E. Definition of the Term  
Many terms involve this study. To avoid misunderstanding and 





1. Correlation  
Creswell (2012, p. 338) stated that “Correlation is a statistical test to 
determine the tendency or pattern for two (or more) variables or two sets 
of data to vary consistently”. It can be said that correlation is the 
statistical relationship between two variables in research.  In this 
research, the researcher would like to find the correlation between 
students’ foreign language anxiety and their English reading 
comprehension. Foreign language anxiety is variable X and English 
reading comprehension is variable Y.  
2. Foreign Language Anxiety 
According to Horwitz et al. (1986, p. 125), defined anxiety is “the 
subjective feeling of tension, apprehension, nervousness, and worry 
associated with an arousal of the autonomic nervous system”. This 
anxiety can be described as that if someone is feeling anxious, they 
cannot do something maximal in their life. Someone with high anxiety 
can create a negative effect, especially in a foreign language class. In this 
research, anxiety refers to students’ anxiety at the ninth grade of Junior 
High School 04 Dayun.  
3. Reading Comprehension 
Klingner (2007, p. 8) reading comprehension is a multi-component, 
highly complex process that involves many interactions between readers 
and what they bring to the text (previous knowledge, strategy use) as well 




text types). From the definition, it can be inferred that reading 
comprehension is the power to get an idea or meaning from written text, 
understanding it by processing the experience and prior knowledge. This 
research focused on students’ ability to comprehend the text. So, the 
researcher used the data of students’ reading scores got from the daily 







REVIEW OF RELATED LITERATURE 
A. Theoretical Framework 
1. Foreign Language Anxiety  
a. The Nature of Anxiety 
Anxiety is a common feeling that everyone might have 
experienced in their life. According to Brown (2007, p. 162) anxiety 
is associated with feelings of uneasiness, frustration, self-doubt, 
apprehensions, or worry. It means that anxiety is a negative feeling 
which happens to someone when they get work or something new. 
They feel low confidence to do what they have to do to finish their 
homework. Anxiety is defined as a “state of apprehension, a vague 
fear” (Scovel, 1978, p. 134). It means that anxiety expresses feeling 
uncomfortable about something that happens. Horwitz et al. (1986, 
p. 125), defined anxiety as “the subjective feeling of tension, 
apprehension, nervousness, and worry associated with an arousal of 
the autonomic nervous system”.  
According to Nemiah (2016, p. 9), an anxiety attack consists of 
the feeling of anxiety, alone, with no any associated idea, or 
accompanied by the interpretation that is nearest to hand, such as 
ideas of the extinction of life, or stroke, or a threat madness; or, 
finally, the feeling of anxiety may have linked to it a disturbance of 




vasomotor innervations or glandular activity.  Conolly (2006, p. 1) 
stated that anxiety is a common feeling of worry and fear and is a 
normal part of someone’s development but it may become a problem 
when he/she increases or interferes with daily life. Nevid (2009, p. 
526) argues that anxiety can be an adaptive response in some 
situations. It can motivate us to study before an exam. But when 
anxiety is excessive in a given situation or interferes with the ability 
to function, it can become abnormal. Fear is the term we used to 
describe anxiety experienced in specific situations, as when taking a 
final exam. 
Based on some definitions above, it can be concluded that anxiety 
is a feeling of fear that arises when someone faces an awful situation. 
Anxiety is feeling uncomfortable about situations they cannot 
handle, and it can be marked with heart action, respiration, 
vasomotor innervations, etc. Anxiety can have a positive effect, such 
as motivating us to study before an exam. It can have a negative 
effect, such as becoming careless and absent-minded when doing 
exams. Thus, it is important to know how to control our anxiety. 
b. Types of Anxiety 
Anxiety may negatively affect students’ self-esteem, self-
confidence, and ultimately prevent proficiency in language 
acquisition. Anxiety can be experienced in various types. It is 




(2001, p. 113) the stated psychologist has three perspectives towards 
anxiety:   
1) Trait Anxiety  
It is a permanent disposition to be anxious. Once again, it 
appears to be related to upbringing, and indeed may be closely 
linked to self-image. People with a high level of trait anxiety are 
nervous people; they lack emotional stability. People with low 
trait anxiety are emotionally stable and be relaxed.  
2) State Anxiety  
State anxiety is a temporary response to a particular stimulus. 
Here the anxiety is linked to a specific moment in time, within a 
specific situation. It may be a relation, being linked to specific 
persons, a particular teacher.  
3) Situation-specific Anxiety  
Situation-specific anxiety is a new construct similar to trait 
anxiety, but it is experienced in a single context or situation. 
This is aroused by a specific type of situation or event-
examinations, public speaking, test-taking, or classroom 
participation. Each situation is different, therefore a person may 
be nervous in one situation but not in others.  
Although anxiety may cause in negative effects on language 
learning, it is believed that anxiety could motivate language learning. 




facilitative and debilitative anxieties, which are also called helpful 
and harmful anxiety. 
1) Debilitative anxiety is harmful anxiety. It harms the language 
learning process. Anxious students are having difficulties in 
dealing with some tasks, they feel uncomfortable and 
unconfident. This situation will reduce their concentration which 
can influence their language learning process.  
2) Facilitative anxiety is helpful anxiety. It is in contrast to 
debilitative anxiety because facilitative anxiety has a positive 
effect. Several studies have suggested the benefit of facilitative 
anxiety in learning foreign languages. According to Bailey in 
Brown's (2007, p. 162) study of competitiveness and anxiety in 
second language learning, facilitative anxiety was one key to 
success, closely related to competitiveness. This anxiety has 
been motivating students to study harder and make strengthen 
efforts to perform better in classroom activities.  
It can be summed up that, there are many types of anxiety, such 
as trait anxiety, state anxiety, situational anxiety, debilitative anxiety, 
and facilitative anxiety. Each of them has a different level. For 
example, in debilitative anxiety students will get the negative effect, 
like cannot concentrate and feel uncomfortable, while facilitative 





c. Anxiety Symptoms 
Passer and Smith (2009, p. 547) classify anxiety symptoms, they 
are:  
1) Emotional Symptoms  
a) Feelings of tension  
b) Apprehension  
2) Cognitive Symptoms  
a) Worry and thoughts about the inability to cope  
3) Psychological Symptoms  
a) Increased heart rate  
b) Muscle tension and other autonomic arousal symptoms  
4) Behavioral Symptoms  
a) Avoidance of feared situations 
b) Decreased task performance  
c) Increase startle response  
According to Johnston (2006, p. 5), there are three kinds of 
anxiety symptoms: 
1) Physical signs 
a) Sweating, especially sweaty palms, forehead, or underarms  
b) Racing pulse or a feeling like your heart is pounding 
c) Muscle tenseness or skin changes  
d) Nausea or indigestion  




f) Trouble swallowing or feelings choking  
2) Emotional signs 
a) Fear of losing control  
b) Fear of going crazy  
c) Fear of being rejected by others cause of anxiety  
d) Fear of embarrassment  
3) Cognitive signs 
a) Thinking about fearful situations over and over 
b) Focusing too much on tiny details, not seeing the big picture 
It can be concluded, if people feel anxious about something, they 
will get symptoms such as emotional, cognitive, psychological, and 
behavioral symptoms. Foreign language anxiety should be taken 
more seriously not only by instructors but also by students. As 
Young (1999) believes, the only way to train students to become 
better language learners is accomplished by helping students deal 
with and overcome their feeling of anxiety. 
d.  Strategies to Reduce Foreign Language Anxiety 
Kondo & Ying-Ling (2004, p. 265) found out the specific strategies 
mentioned by the students. It grouped into five general strategies, there 
are: 
1) Preparation 
Preparation applies to efforts to monitor the immediate danger 




good summaries). It would be expected that the use of these 
techniques would increase the subjectively calculated mastery of 
the subject by students and thus reduce the anxiety associated with 
the language class. 
2) Relaxation 
Relaxation requires techniques that help to reduce the symptoms 
of somatic anxiety. 'I take a deep breath' and 'I try to calm down' 
are common things. 
3) Positive thinking 
It is distinguished by its palliative function to eliminate 
troublesome problems and cognitive procedures that underlie the 
anxiety of students (e.g. imagining others do the impressive 
performance, trying to enjoy the tension). These methods redirect 
focus from positive to positive from the difficult situation and 
provide comfort to the nervous students. 
4) Peer seeking 
 The ability of students marked it to search for other students 
who seem to have difficulty managing their anxiety. That others are 
having the same problem may serve as a source of emotional 
control through a social comparison for their anxious students. 
5) Resignation 
The reluctance of students identified it to do something that 




class). By refusing to face the problem, this approach minimizes 
the effect of anxiety. 
It can be concluded that strategies to overcome foreign language 
anxiety consist of five strategies. These strategies can help students to 
become independent learners so that they can learn foreign language 
anxiety effectively. Besides the students’ strategies to reduce their 
anxiety, a teacher also contributes to helping students to reduce it. For 
example, give more attention to students and their language learning.  
e. Component of Anxiety 
Horwitz, et al. (1986, p. 127) classified the conceptual foundation of 
anxiety. According to them, there are three components of language 
anxiety that have been identified: 
1) Communication apprehension 
As the first anxiety factor, communication apprehension is a type 
of shyness characterized by a fear of or anxiety about 
communicating with people. Difficulty in speaking dyads or groups 
(oral communication anxiety) or public (stage fright) or in listening 
to or learning a spoken message (receiver anxiety) is all 
manifestations of communication apprehension. Since interpersonal 
interactions become the major emphasis in foreign language anxiety. 
In this component, it required students to communicate using the 
target language in their foreign language classroom through speaking 




lead them to frustration and apprehension. In this component, 
students think they will have difficulty understanding what people 
say to them and making others understand what students say.   
2) Test anxiety  
Commonly, test anxiety appears when the students worry about 
failing a test. The students who feel anxious in the test of foreign 
language class may get hard tests and quizzes from the test. Even the 
most, prepared students often make errors in the test. Test anxiety is 
a type of performance anxiety stemming from a fear of failure. This 
factor usually occurs when students face an English language test, 
especially an oral test. Students feel pressured and uncomfortable in 
this situation. Even students who have prepared themselves perfectly 
for an oral English test can make an error in the test. They seem to 
lose their ability during the test.  
3) Fear of negative evaluation  
Fear of negative evaluation is defined as the students who get not 
only anxiety in taking tests. They can feel anxious in a socially 
evaluative situation, for instance interviewing for a job or speaking 
in a foreign language class. Fear of negative evaluation extends the 
second component (test anxiety) of second/foreign language anxiety 
because it is not limited to test-taking situations; rather, it may occur 
in any social, evaluation situations, such as interviewing for a job or 




Based on the description above, the researcher concludes that the 
factors of students’ anxiety are categorized into three major problems. 
First, communication apprehension happens because it embarrasses 
students when speaking in public. Second, test anxiety occurs because 
students are worried about the face of the English test. Last, fear of 
negative evaluation happens when they are anxiously facing social 
evaluation situations such as an interview job.  
2. Reading Comprehension 
a. The Nature of Reading Comprehension   
Reading is an activity with a purpose. A person may read to gain 
information or verify existing knowledge or critique a writer’s idea 
or writing style. A person may also read for enjoyment, or to 
enhance knowledge of the language being read. So, many people 
read materials depending on her or his goal.   
Many experts gave their definitions of reading. According to 
Richards (2002, p. 551), reading is getting meaning from printed 
material. Then, Grabe and Stoller (20011, p. 3) stated that reading is 
the ability to draw meaning from the printed page and interpret this 
information appropriately. It means that reading is an activity to get 
information from written text. In this activity, there is an interaction 
between the author and the writer because the writer delivers her/his 




their understanding through reading activities. Here, reading is a 
very useful activity that should be done as a habit for everybody.  
Neufeld (2005, p. 302) states that comprehension can be defined 
as constructing a supportable understanding of a text. He added 
comprehension involves two important features: being actively 
involved with the text and using appropriate background knowledge 
to interpret the text. It is also supported by Oakhill, (2015, p. 10) 
comprehension is using identified words to build a mental 
representation of the contents of a text.  
Reading comprehension is constructing meaning from text. 
According to McNamara (2007, p. 111) reading comprehension is a 
product of complex interactions between the properties of the text 
and what readers bring to the reading situation. According to 
Klingner (2007, p. 8), reading comprehension is a multi-component, 
highly complex process that involves many interactions between 
readers and what they bring to the text (previous knowledge, strategy 
use) as well as variables related to the text itself (interest in the text, 
understanding of text types).  
Based on the explanation above, the researcher concluded that 
reading comprehension is the power to get an idea or meaning from 
written text, understanding it by processing the experience and prior 
knowledge. Also, while reading, the reader not only absorbs new 




knowledge. If the reader does not have the background knowledge 
and poor vocabulary, they will have difficulties in comprehending 
the text. 
b. Strategies for Reading Comprehension  
Brown (2001, p. 188-189) stated that reading comprehension is 
primarily a matter of developing appropriate and efficient 
comprehension strategies. Some strategies are related to bottom-up 
procedures, and others enhance the top-down processes. He further 
explained ten strategies which can be practically applied to reading 
classroom technique they are: 
1) Identify the purpose of reading 
Efficient reading comprises describing identifying the 
purpose of reading something. It means students have to 
recognize the purpose of reading a text or passage. They should 
be guided to identify the purpose of their reading. By doing so, 
the reader knows what he/she is looking for and can weed out 
potentially distracting information. 
2) Use grapheme rules and patterns to aid in bottom-up decoding 
(especially for beginning-level learners). 
Most times, students are acquainted with oral language and 
have some difficulties learning English spelling conventions. 
They have to use graphemes rules and patterns and also should 




3) Use efficient silent reading techniques for relatively rapid 
comprehension (for intermediate to advanced levels) 
Intermediate to advanced levels, students need to be speed 
readers, but a teacher can help them increase efficiency by 
teaching a few silent reading rules; first, it is not needed to 
pronounce each word to you. Then try to visually perceive over 
one word at a time, preferably phrases. And the last, unless a 
word is crucial to global understanding, skip it and try to infer 
its meaning from its context. 
4) Skim the text for main ideas 
Perhaps the two most valuable reading strategies for learners 
(as well as native speakers) are skimming and scanning. 
Skimming comprises rushing one’s eyes across complete text 
(such as an essay, article, or chapter) for its gist. Here, students 
should skim the passage to look for the main ideas of the text. 
Skimming gives readers the advantage of being able to predict 
the purpose of the passage, the main topic, or message, and 
possibly some of the developing or supporting ideas. This gives 
them a head start as they embark on more focused reading. 
5) Scan the text for specific information 
The second most valuable category is scanning, or quickly 
searching for particular pieces of information in a text. Scanning 




definition of a key concept, or list a certain number of 
supporting details. The purpose of scanning is to extract specific 
information without reading through the complete text.  
6) Use semantic mapping or clustering  
A long string of ideas or events can easily overwhelm 
readers. The strategy of semantic mapping, or grouping ideas 
into meaningful clusters, helps the reader to provide some orders 
to the chaos. Making such semantic maps can be done 
individually, but they make for a productive group work 
technique as students collectively induce order and hierarchy to 
passage. 
7) Guess when you are not certain 
This is an extremely broad category. Students can use 
guessing to their advantage in any way; first, guess the meaning 
of a word. Second, guess the grammatical relationship (e.g., a 
pronoun reference). Third, guess a discourse relationship. 
Fourth, infer implied meaning between the lines. Fifth, guess 
about a cultural reference and the last guess content message. It 
means students can use this strategy in many categories. 
8) Analyze vocabulary 
One way for learners to make guessing pay off when they do 
not immediately recognize a word is to analyze it in terms of 




look for prefixes, look for suffixes, and look for familiar roots, 
look for a grammatical context that may signal information, look 
at the semantic context (topic) for clues. In line with the 
statements above, students can use this strategy when they do 
not recognize the meaning of vocabulary. 
9) Distinguish between literal and implied meaning 
This requires the application of sophisticated top-down 
processing skills. That not all language can be interpreted 
appropriately by attending to its literal, syntactic surface demand 
on structure makes special demands on readers. In this strategy, 
students not only can think about literal meaning but also 
understand discourse analysis. 
10) Capitalize on discourse markers to process relationships 
Many discourse markers in English signal relationships 
among ideas, as expressed through phrases, clauses, and 
sentences. A clear comprehension of system markers can 
enhance learners’ reading efficiency. Here, students are 
suggested to comprehend discourse markers to process 
relationships. 
It can be concluded, there are many strategies for reading 
comprehension, such as identifying the purpose of reading, use 
grapheme rules and patterns to aid in bottom-up decoding, use 




comprehension, distinguishing between literal and implied 
meaning, and analyzing vocabulary. These strategies will be more 
useful when students know why and when they have to use specific 
strategies and how to use those kinds of strategies. 
c. Types of Reading Comprehension 
According to Richards and Schmidt (2002, p. 443), the 
comprehension is grouped under four major divisions of reading: 
literal reading, inferential reading, and critical reading, appreciative 
reading.  
1) Literal comprehension  
Literal comprehension refers to understanding ideas and 
information specified in the passage. The literal level of 
comprehension is fundamental to all reading skills at any level 
because a student has to understand what the author says before 
he/she can draw an inference or make an evaluation. In literal 
comprehension, a student needs to recognize the details such as 
facts and the main idea.  
2) Inferential comprehension  
Inferential comprehension refers to the understanding of 
ideas and information not specified in the passage. At this level, 
the students can infer supporting details, main ideas that are not 





3) Critical comprehension  
Critical comprehension refers to analyzing, evaluating, and 
reacting to information presented in the passage. Critical reading 
requires a higher skill development and perception because it 
involves evaluation, the making of a personal judgment on the 
accuracy, and the value of what is being read. It means 
questioning, comparing, and evaluating. 
4) Appreciative comprehension 
Appreciative comprehension refers to the gain of an 
emotional or another kind of valued response from a passage.   
In conclusion, there are four types of reading comprehension: 
literal, inferential, critical, and appreciative comprehension. Readers 
perform literal comprehension to conclude explicitly stated 
information. Unlike literal comprehension, inferential 
comprehension is performed to infer implicitly stated information, 
and critical comprehension to criticize the text they read and they 
perform appreciative comprehension to gain emotional response.  
d. Assessing Reading Comprehension  
The type of test can be assessed in different ways, each of 
which has advantages and disadvantages. According to Oakhill et al. 
(2015, p. 32) assessing reading comprehension includes:  




In this format, the student reads or listens to a passage and 
is then presented with several statements, each of which is true 
or false to the text. The student simply has to make a true or 
false judgment about each.   
2) Multiple choice 
In multiple-choice tests, the child has to select one response 
that they think corresponds to the correct answer. This type of 
task is more sensitive than yes/no questions because there are 
more response options but less sensitive than open-ended 
questions.  
3) Cloze tasks 
In cloze tasks, single words are omitted and have to be 
filled in by the reader, usually from a choice of 3 to 5 words. 
The missing words can be deleted from a passage or isolated 
sentences, but for testing comprehension of text, a passage 
should be used.  
4) Open-ended questions   
Asking an open-ended question is probably the most 
sensitive way of assessing comprehension since the the various 
response options do not cue the child’s response. The child 
simply has to answer a series of questions after reading or 




In conclusion, there are four types of assessing reading namely: 
true or false judgments, multiple-choice, cloze task, and open-
ended questions. 
3. The Correlation between Students’ Foreign Language Anxiety and 
Students’ Reading Comprehension 
Horwitz, et al. (1986, p. 128) defined foreign language anxiety as 
“a distinct complex of self-perceptions, beliefs, feelings, and 
behaviors related to classroom language learning to arise from the 
uniqueness of the language learning process”. Highly anxious students 
may spend part of their mental energy thinking about things that are 
completely unrelated to the reading activity, such as the difficulty of 
the vocabulary in the text, how poorly they are doing, how their 
classmates are faring, or how much time they have to complete the 
reading (Sellers, 2000, p. 512). As a result, the reading process cannot 
take place automatically or efficiently. In contrast, a less anxious 
student does not spend energy on these task-irrelevant thoughts and 
has more mental energy to contribute to the reading process itself.  
Reading would seem to be the component of FL performance least 
susceptible to anxiety effects (Saito et al. 1999, p. 202). When 
students read foreign-language texts, they are trying to decode 
unfamiliar scripts, writing systems, and cultural material. The anxiety 
aroused during reading foreign language texts is known as reading 




have investigated the relationship between reading anxiety and 
language proficiency to identify whether reading anxiety might predict 
language performance and reading comprehension (Saito et al. 1999; 
Sas, 2002). Learners with higher anxiety levels might comprehend 
reading texts more poorly.  
B. The Relevant Research  
In 2010, Wu conducted correlational research at Aletheia University in 
China entitled “The relationship between language learners’ anxiety and 
learning strategy in CLT Classroom”. The FLCAS and FLRAS questionnaire 
are used to compare the level of anxiety. This research used SPSS 15.0 the 
ANOVA was used to analyze data to separate between FL FLCAS and 
FLRAS. He found that both teachers and students hold positive attitudes 
toward CLT, despite reservations. So, he concluded that the impact of 
anxiety–provoking causes should be taken into consideration. It was the 
teacher’s duty to create a less threatening atmosphere, to motivate, and to 
strengthen students’ confidence.   
In 2012, Manoochecr Jafarigohar conducted research entitled “The Effect 
of Anxiety on Reading Comprehension among Distance EFL Learners”.  It 
carried this research out with a group of 112 male and female junior and 
senior students studying English at Mashhad Payame Noor University. A 33 
item Likert style FLRAS, a 28 item reading comprehension test, and a 
demographic questionnaire were completed by the participants. The Pearson 




analyze data. The result showed that there was a significant negat.ive 
relationship between FLRA and reading comprehension.  
In 2017, Azhari Muhlis conducted research entitled “Foreign Language 
Reading Anxiety among Indonesian EFL Senior High School Students”. 
Thirty-two students of grade eleven in a senior high school in Bandung were 
involved as the participants. This study employed a survey research design. 
Two types of questionnaires collected the data are FLRAS and FLCAS. To 
answer the questions, a descriptive analysis was conducted. He found that 
most students perceived anxiety at a medium level. In the second findings, he 
found that there were two major potential factors of foreign language reading 
anxiety, namely text features and personal factors.  
In 2017, Muhtihatul Salmiah conducted research entitled “The 
correlation between reading anxiety and reading comprehension of the 
second-grade students at the State Islamic Junior High School of Siak Sri 
Indrapura”. This was a correlational research design, a multiple-choice test 
was used to determine reading comprehension, and a questionnaire was used 
to determine reading anxiety. The population of this study is 132 students, 
and the total sample was 34 students. This study used simple random 
sampling. The result is there was a significant correlation between reading 
anxiety and reading comprehension of the second-grade students at the State 
Islamic Junior High School of Siak Sri Indrapura.  The difference between 
this research and the previous research is the previous research used a sample 




random sampling technique, while this study used the total sampling 
technique. The method used in the previous study was a questionnaire 
adopted from Guimba & Alico and the test used multiple-choice, while in this 
study using FLRAS by Saito et.al. and the test using students’ test scores. The 
similarities of this study are the same as researching in Junior High School.  
In 2015, Utami Fauziyah conducted research entitled “The relationship 
between students’ anxiety and their English reading skill: A correlational 
study at the Tenth Year Students of SMK Negeri 3 Kota Tangerang”. The 
objective of this study was to describe the relationship between students’ 
anxiety and their English reading skill. The method which was used in this 
study was a correlation study. There were two instruments in collecting the 
data; first instrument was to measure students’ anxiety in teach English as a 
foreign language, in this case, Foreign Language Classroom Anxiety Scale 
(FLCAS) which was developed by Horwitz; the second instrument was to 
measure students’ reading skill, in this study, a reading test was implemented. 
The result is that students with higher anxiety got a lower ability in their 
English reading skills and vice versa. 
C. Operational Concept 
The operational concept is the key element to avoid misunderstanding and 
misinterpretation in scientific research because the operational concepts are 
still in abstract form, so they should be interpreted into particular words to 




X is the students’ foreign language anxiety, and variable Y is the students' 
English reading comprehension.  
1. The indicators of variable X are formed from component foreign   
language anxiety Guimba, (2015, p.51): 
a. Top Down 
1) Cannot recognize minor ideas (details) of the text. 
2) Cannot get the gist of the text. 
3) Cannot spot the main idea of a certain paragraph. 
b. Bottom-Up 
1) Cannot figure out the meaning of a word that they feel they have 
seen before. 
2) Encountered a lot of words whose meanings are unclear. 
3) Find it difficult to pronounce unknown words. 
c. The Classroom Reading Anxiety 
1) Pronunciation or translation mistakes.  
2. The indicators of variable Y referring to the aims of reading 
comprehension in academic reading according to Alderson (2000, p. 10) 
are: 
1)   Students should be able to find details and facts in the texts. 
2)   Students should be able to find the main idea in the text. 
3)   Students should be able to understand any reference in texts.  





D. The Assumption and Hypothesis    
1. Assumptions  
By the problems, anxiety is the most influential variable in reading 
comprehension. Then, the researcher would like to show assumptions of 
the research: 
a. The higher students’ foreign language anxiety, the lower students’ 
reading comprehension will be.  
b. The lower students’ foreign language anxiety, the higher students’ 
reading comprehension will be.  
2. Hypothesis  
a. The Null Hypothesis (Ho): There is no significant correlation between 
students’ foreign language anxiety and their English reading 
comprehension at the ninth grade of Junior High School 04 Dayun. 
b. The Alternative Hypothesis (Ha): There is a significant correlation 
between students’ foreign language anxiety and their English reading 




THE RESEARCH METHOD 
A. Research Design 
This research was correlational research. According to Creswell (2012, p. 
338), a correlation is a statistical test to determine the tendency or pattern for 
two (or more) variables or two sets of data to vary consistently. The 
correlational design provides an opportunity for the researcher to predict 
scores and explain the relationship among variables. This research uses the 
quantitative method. According to Sugiyono (2015), quantitative methods can 
be interpreted as research methods based on positivism philosophy, used to 
examine a particular population or sample, data collection using research 
instruments, quantitative data analysis/statistics, to test the hypothesis set. 
While Gay and Airasian (2000, p. 11) stated that quantitative approaches are 
used to describe current conditions, investigate relationships, and study cause-
effect phenomena.  
This research comprised of two variables. Foreign language anxiety was 
an independent variable symbolized by “X”, while reading comprehension 
dependent variable symbolized by “Y”.  
B. Time and Location of the Research 
This research was conducted at the Junior High School 04 Dayun. It is on 
Jl. Rajawali, Berumbung Baru, Dayun, Siak Regency. This research was 
conducted from March until May 2021 and in a pandemic situation, the 




C. Subject and Object of the Research  
1. The Subject of the Study  
The subject of this research was the ninth-grade students of Junior High 
School 04 Dayun. Then, the object of this research was a correlation 
between anxiety and reading comprehension at the ninth grade of Junior 
High School 04 Dayun. 
D. Population and Sample of the Research  
1. Population 
According to Creswell (2012, p. 142), a population is a group of 
individuals who have the same characteristics. The population of this 
research is the ninth grade of the students at Junior High School 04 Dayun. 
Two classes were consisting of 39 students as the total population. It can 




No Classes Population 
1.  IX 1 20 
2.  IX 2 19 
Total 39 
 
2. Sample  
In this research, the researcher used the total sampling technique. 
Arikunto  (2006, p. 112) stated that if the population is less than 100, it is 
better to take all of them as the sample but if the total population is over 




the population as the sample. So, the total sample of this research that the 
researcher took is 39 students. 
Table 3.2 
Sample 
No Classes Sample 
1.  IX 1 20 
2.  IX 2 19 
Total 39 
 
E. The Technique of Collecting Data   
To collect the data, the researcher used an instrument questionnaire and 
test. The questionnaire is used to get data on students’ foreign language 
anxiety and the test is used to collect the data on students’ reading 
comprehension.   
1. Questionnaire FLRAS 
The questionnaire is used to get the information to gather data from 
students. The researcher has adopted a questionnaire of the Foreign 
Language Reading Anxiety Scale (FLRAS) designed by Saito et al. 
(1999). FLRAS is a self-report instrument consisting of 20 items of 
questions that measured the learners’ experience of reading anxiety in the 
classroom. The FLRAS consists of a five-point Likert Scale, ranging 
from five points “strongly agree” to “strongly disagree”. Each item of 








BluePrint of FLRAS 
 







1.1 cannot recognize minor ideas of the 
text   
1.2 cannot get the gist of the text 












2.1 cannot figure out the meaning of a 
word that they feel they have seen 
before  
2.2 encounter a lot of words whose 
meanings are unclear  
2.3 find a difficult to pronounce unknown 
words  
 
7, 10, 13 
 
 




3. The Classroom Reading Anxiety 
3.1 pronunciation or translation mistakes 
 
 
15, 16, 17, 18, 19, 
20 
                Total            20 
 
The questionnaire was translated into Bahasa Indonesia. This aimed 
to avoid the possibility of different perceptions in understanding the 
statement. Therefore, using Bahasa Indonesia in the statement will be 
useful for students to understand and answer the question.  
3. Documentation 
The test was used to get information about students’ reading 
comprehension. The data of students’ reading scores were got from the 
daily test conducted by the teacher.  
F. Validity and Reliability of the Test 
Validity and reliability are the standardized criteria of instruments. A 
suitable instrument must be valid and reliable. While validity is about the 




 1. Validity of the Questionnaire 
Validity is an important key to effective research. Creswell (2012, p. 
159) stated that validity is the degree to which all the evidence points to 
the intended interpretation of test scores for the proposed purpose. An 
instrument is valid if it can measure what must be measured. There are five 
types of validity; they are content validity, criterion validity, constructs 
validity, consequential validity, and face validity (Brown, 2004, p. 22). In 
this research, the research used construct validity. According to Gay et al. 
(2012, p. 163) construct validity reflects the degree to which a test 
measures an intended hypothetical construct. All variables derive from 
constructs, and constructs are non-observable traits, such as intelligence, 
anxiety, and honesty, “invented” to explain behavior.   
To analyze the validity of variable X, the researcher used Microsoft 
Excel. For the try-out test the researcher distributed a questionnaire of 
foreign language anxiety to the eighth grade of the Junior High School 04 
Dayun. The validity is said to be valid if the robeserved > rtable. To find out the 
rtable the researcher used formula (df = N–2). The number of students used 
(N) are 55. So the significant 5% of 53 are 0.265. Based on the tryout, the 
result variable X of the instrument validity to the 20 items shows those 18 
items valid and 2 items invalid. It means that 18 items are used in this 






The Validity of Students’ Foreign Language Anxiety 
 
Item N R observed R table Status 
item 1 0.581 0.2656 VALID 
item 2 0.638 0.2656 VALID 
item 3 0.619 0.2656 VALID 
item 4 0.706 0.2656 VALID 
item 5 0.616 0.2656 VALID 
item 6 0.696 0.2656 VALID 
item 7 0.492 0.2656 VALID 
item 8 0.553 0.2656 VALID 
item 9 0.536 0.2656 VALID 
item 10 0.630 0.2656 VALID 
item 11 0.327 0.2656 VALID 
item 12 0.351 0.2656 VALID 
item 13 0.398 0.2656 VALID 
item 14 0.638 0.2656 VALID 
item 15  0.131 0.2656 INVALID 
item 16 0.696 0.2656 VALID 
item 17 0.637 0.2656 VALID 
item 18 0.728 0.2656 VALID 
item 19 0.186 0.2656 INVALID 
item 20 1 0.2656 VALID 
      
2. Reliability  
Reliability is the degree to which a test consistently measures 
whatever it is measuring. It can be said that it is a test that can be trusted. 
If the instrument is reliable, the result of the data will be trusted. 
According to Creswell (2012, p. 159) reliability means that scores from 
an instrument are stable and consistent. The score should be nearly the 
same when researchers administer the instrument multiple times at 
different times. Also, scores need to be consistent. When an individual 




answer closely related questions in the same way. The table below is the 
categories of reliability tests used in determining the level of reliability of 
the test. 
Table 3.5 
The Level of Acceptable Reliability 
 
No Reliability Validity 
1 >0.90 Very High 
2 0.80-0.90 High 
3 0.70-0.79 Reliable 
4 0.60-0.6 9 Marginally/Minimally 
5 <0.60 Unacceptably low 
(Cohen, Manion, & Morison, 2007, p.506) 
In this research, the researcher used internal consistency reliability. 
Internal consistency reliability test was done by testing the instrument 
just once on the research subject. This test can be done with the split-half 
technique of Spearman-Brown, KR20, KR 21, or the Cronbach Alfa 
technique (Yusup, 2018). The researcher used the SPSS 23.0 program to 





Alpha     N of Items 
.878 20 
 
From the table above, it can be see the value of Cronbach alpha is 







G. Technique of Data Analysis  
To investigate whether there is a positive and significant correlation 
between students’ foreign language anxiety and their reading comprehension 
at the ninth grade of Junior High School 04 Dayun, the data were analyzed 
using statistical analysis. In this research, the researcher did some tests. To 
conclude the data got, the researcher used several steps: 
1. For data on students’ foreign language anxiety and students’ reading 
comprehension, the score was scored by using SPSS 23.0.  In categorizing 
the variables of foreign language anxiety and reading comprehension, the 
researcher classified them into five categories. Categorization of subject 
calculations with the following formula Azwar, (2012). The 
categorization used is: 
Table 3.7 
Norm of the Category 
 
           Norm                                      Category 
   X ≤ (µ -1.5SD)                               Very Low 
   (µ-1.5SD) < X ≤ (µ – 0.5SD)           Low 
   (µ – 0.5SD) < X ≤ (µ + 0.5SD)         Moderate 
   (µ + 0.5SD) < X ≤ (µ + 1.5SD)         High 
   (µ + 1.5SD) < X                               Very High 
 
2. The normality test aims to determine whether or not the data is normal. 
The data can be said to be normal if the probability is higher than 0.05. 
This test analysis used Kolmogorov Smirnov by SPSS 23.0 program.  
3. The linearity test aims to determine whether the two variables had a 




correlational analysis. The variance analysis of the ANOVA Table is 
used in this study. 
4. Pearson Product Moment (r) is used to finding out whether there is a 
significant correlation between students’ anxiety and their achievement 
in learning English. To analyze the correlation between students’ foreign 
language anxiety and their English reading comprehension, the 
researcher used the Pearson product-moment correlation coefficient (r) 
by SPSS 23.0. program for windows. The product-moment correlation 
coefficient was got by considering freedom (df) = N-2  
Ha: ro > rtable 
Ho: ro ≤ rtable 
Ha is accepted if ro > rtable. There is a significant correlation between 
students’ foreign language anxiety and their English reading 
comprehension. Ho is accepted if, or there is no significant correlation 
between, students’ foreign language anxiety and their English reading 
comprehension.  
5. The next step is interpreting the index scores of “r” correlation, r value 
(ro) usually used the interpretation such as bellow, regardless of positive 
or negative sign: 
Table 3.8 
The Interpretation of Correlation Coefficient 
 
Coefficient Interval Interpretation 







0.00-0.199 Very Weak 
 
6. Last, to know the percentage contribution of X variable to Y variable, it 






CONCLUSION AND SUGGESTION 
A. Conclusion  
Based on the results of the research hypothesis test, the conclusion of this 
study is: 
1. Based on the categorization, the foreign language anxiety of ninth-grade 
students at the Junior High School 04 Dayun is relatively high.  
2. Based on the categorizing, the reading comprehension of the ninth-grade 
students at the Junior High School is in a low category.  
3. There is a significant correlation between students’ foreign language 
anxiety and their English reading comprehension at the ninth-grade of 
Junior High School 04 Dayun. It means that the higher the foreign 
language anxiety, the lower English reading comprehension at the ninth 
grade of Junior High School. On the other hand, the lower students’ 
foreign language anxiety, the higher students’ English reading 
comprehension at the ninth grade of Junior High School 04 Dayun.  
B. Suggestions 
From this study, the researcher would like to offer some suggestions for 
teaching and learning English in our country. Hopefully, the suggestions can 








The result showed that the correlation between students’ foreign 
language anxiety and students’ English reading comprehension is quite 
high. Students should positively think that English is important for their 
lives in the future. Then, students need to reduce their anxiety in dealing 
with the English subject so the English achievement can increase. 
2. Teachers 
First, teachers have to realize that their students are experiencing 
anxiety in their classes. They must be able to understand the nature of their 
students’ language anxieties. Second, Teachers should improve their 
teaching way by coming close to the students to make the class situation 
warmer and more comfortable. A teacher should establish learning 
situations that are more attractive, fascinating, and motivating. Thus, 
students might be less anxious, students can take risks and make mistakes 
without fear of embarrassment. 
3. Other Researchers 
For future researchers who are interested in researching learning 
anxiety, especially the foreign language field, this research might be a 
relevant previous study and references that can conduct further research 
relating to students’ foreign language anxiety and language achievement, 




In this research, the contribution of variable foreign language anxiety 
to the variable reading comprehension is low. It is hoped that the future 
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Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Satuan Pendidikan : SMP 
Kelas / Semester : IX / Ganjil & Genap 
Tahun Pelajaran : 2019/2020 
 
Kompetensi Inti: 
 KI1 dan KI2:Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya serta Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan 
bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, 
dan kawasan regional. 
 KI3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, buday 
a dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
 KI4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam ranah konkret dan ranah abstrak 




















3.1   Menerapkan 
fungsi 
sosial, struktur 




















dengan guru dan 
teman 
 
 Struktur teks 
-  Memulai 






 Menirukan beberapa contoh 
percakapan, dengan ucapan dan 
tekanan kata yang benar 
 Mengidentifikasi ungkapan harapan, 
doa, dan ucapan selamat atas suatu 
kebahagiaan dan prestasi dari teks 
yang dibaca 
 Menanyakan hal-hal yang tidak 
diketahui atau yang berbeda. 
 Menentukan ungkapan yang tepat 
secara lisan/tulis dari berbagai situasi 
lain yang serupa. 
• Religius 
• Mandiri 
• Gotong royong 
• Kejujuran 
• Kerja keras 
• Percaya diri 








ucapan dan tekanan 




 Menanyakan hal-hal 


































































-  Ungkapan a.l. 
Congratuloati 

















termuat di KI 















4.1   Menyusun teks 
interaksi 
interpersonal lisan 





harapan, doa, dan 
ucapan selamat atas 
suatu kebahagiaan 





struktur teks, dan 
unsure kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
 Menyusun teks interaksi interpersonal 
lisan dan tulis sangat pendek dan 
sederhana yang melibatkan tindakan 
menyatakan harapan, doa, dan ucapan 
selamat atas suatu kebahagiaan dan 
prestasi, dan menanggapinya, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsure kebahasaan yang benar 
dan sesuai konteks 
 
 
3.2   Menerapkan fungsi 



















 Struktur teks 
-  Memulai 




 Mengidentifikasi ungkapan yang 
digunakan untuk menyatakan maksud 
dan tujuan dalam bahasa Inggris 
 Mengidentifikasi ungkapan yang 
digunakan untuk menyatakan 
persetujuan melakukan suatu 
tindakan/kegiatan dalam bahasa 
Inggris 
 Menirukan dan membaca ulang teks- 
teks dibacakan oleh guru terkait 
maksud, tujuan, persetujuan melakukan 







• Kerja keras 
• Percaya diri 
























































































will, be going 
to. 
-  Ungkapan 
persetujuan: I 
agree. That’s a 
good idea. I 
  lantang 
 Menanyakan hal-hal 
yang tidak diketahui 
atau 
yang berbeda 
 Bertanya jawab 
dengan teman tentang 
















4.2   Menyusun teks 
interaksi 
transaksional lisan 














struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
don’t think it’s 
a good idea. 
-  Nomina 
singular dan 
plural dengan 
atau tanpa a, 
the, this, those, 
my, their, dsb. 






 Topik Tindakan 
dan kegiatan 








termuat di KI 
 Melakukan percakapan dengan 
menggunakan ungkapan terkait 
maksud, tujuan, persetujuan 
melakukan suatu tindakan/kegiatan 
melalui kegiatan terintegrasi 
menyimak, membaca, berbicara dan 
menulis dengan percaya diri 
 Menyusun teks interaksi transaksional 
lisan dan tulis sangat pendek dan 
sederhana terkait maksud, tujuan, 
persetujuan melakukan suatu 
tindakan/kegiatan, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
 Mempresentasikan teks interaksi yang 
telah disusun di depan kelompok lain 
baiknya 
 Memaparkan hasil 
temuannya dalam 
bentuk teks pendek 
tentang temannya. 
 Mempresentasikan di 
kelompok lain dan 
bertanya jawab 
tentang isi teks 
 Melakukan refleksi 









 Fungsi sosial 
Memilih 
obat/makanan/ 
 Mengidentifikasi berbagai informasi 
yang tertera di label obat/makanan/ 
minuman 























































sehat dan aman, 
menghindari 




 Struktur Teks 
Dapat 
mencakup, nama 
asli dan nama 
dagang obat, 
deskripsi, 
contoh presentasi tentang 
obat/makanan/ minuman 
• Kerja keras 
• Percaya diri 

































struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 















-  Istilah khusus 
terkait dengan 
produk. 
-  Kalimat 
imperati
f 














 Menuliskan informasi tentang 
obat/makanan/ minuman ke dalam 
tabel analisis 
 Mempresentasikan hasil analisis 
secara lisan di depan kelompok lain 
 Menangkap makna secara kontekstual 
terkait dengan fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan teks khusus 
dalam bentuk label pendekdansederhana, 
terkait obat/makanan/ minuman 
secara lisan dengan 
ucapan dan 












secara lisan di 
depan kelompok 
lain 
 Melakukan refleksi 







































m an yang dapat 
menumbuhkan 
perilaku yang 
termuat di KI 
     

































 Struktur Teks 
Dapat mencakup 
 
-  nama 
makanan, 
minuman
 Mengucapkan ulang setiap kata dari 
beberapa teks resep makanan/ 
minuman dengan ucapan dan 
tekanan 
kata yang benar 
 Menganalisis struktur nomina yang 
digunakan untuk menyebutkan 
benda- benda 
 Menganalisis struktur kalimat 
yang menyebutkan langkah kerja 
 Membacakan dengan suara lantang, 
dengan ucapan dan tekanan kata 
yang benar teks terkait resep 



















































































teks, dan unsur 
kebahasaan 
teks prosedur 























 Menyalin resep makanan/minuman 
dari buku resep dengan ditulis 
tangan 
dan kemudian ditempel di 
dinding kelas atau majalah 
dinding 
 Menangkap makna secara 
kontekstual terkait fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur kebahasaan 
teks prosedur lisan 
dan tulis, sangat pendek dan 




























 Menyalin resep 
makanan/minum








































-  kata sambung 
first, next, 
then, finally. 

















termuat di KI 





 Melakukan refleksi 
tentang proses dan 
hasil belajarnya 
   
 
 
3.5   Menerapkan 
fungsi 
sosial, struktur 




lisan dan tulis 
yang 





 Struktur teks 
-  Memulai 
 Mengidentifikasi beberapa kejadian, 
kegiatan yang sedang berlangsung 
pada saat ini, satu titik waktu di masa 
lampau dan di waktu yang akan datang 
melalui teks-teks pendek dan sederhana 
 Melengkapi kalimat dengan jawaban 
berupa ungkapan-ungkapan yang 
• Religius 
• Mandiri 
• Gotong royong 
• Kejujuran 
• Kerja keras 
• Percaya diri 
• Kerja sama 



























































terjadi pada saat 
ini, waktu lampau, 
dan waktu yang 































diambil teks, dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar 
 Mengajukan pertanyaan dan jawaban 
tentang kegiatan/peristiwa yang sedang 
berlangsung pada saat ini, satu titik 
waktu di masa lampau dan di waktu 
yang akan datang yang disebutkan 
dalam teks lain lagi 
 Mengidentifikasi kesibukan beberapa 
orang dalam teks-teks pendek dan 
sederhana dengan menyebutkan apa 
yang sedang dilakukan saat ini, pada 
satu titikdi waktu lampau dan yang 
akan datang 
 di masa lampau 
dan di waktu 






yang diambil teks, 
dengan ejaan 
dan tanda baca 
yang benar 





saat ini, satu titik 
waktu di masa 





















4.5   Menyusun teks 
interaksi 
transaksional lisan 








jadian yang sedang 
dilakukan/ terjadi 
pada saat ini, waktu 
lampau, dan waktu 





-  Nomina 
singular dan 
plural dengan 
atau tanpa a, 
the, this, those, 
my, their, dsb. 
-  Ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 









didik, yang dapat 
menumbuhkan 
 Menuliskan teks interaksi 
transaksional tentang kesibukan 
beberapa orang dalam teks-teks 
pendek dan sederhana dengan 
menyebutkan apa yang sedang 
dilakukan saat ini, pada satu titikdi 
waktu lampau dan yang akan datang 
 Mempresentasi teks tersebut di depan 
kelas 
waktu yang akan 
datang yang 
disebutkan dalam 











apa yang sedang 
dilakukan saat 
ini, pada 
satu titikdi waktu 
lampau 

































benar dan sesuai 
konteks 
perilaku yang 
termuat di KI 
      
3.6   Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 
transaksional lisan 


























 Struktur teks 
-  Memulai 










-  Kata sambung: 
since, for; kata 
penunjuk 
waktu now 
-  Nomina 
singular dan 
plural dengan 
atau tanpa a, 
the, this, those, 
my, their, dsb. 








 Mengidentifikasi beberapa kejadian, kegiatan 
yang terjadi di masa lampau 
tanpa menyebutkan waktu terjadinya secara 
spesifik melalui teks-teks pendek dan 
sederhana 
 Melengkapi kalimat dengan jawaban berupa 
ungkapan-ungkapan yang diambil teks, 
dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar. 
 Mengajukan pertanyaan dan jawaban tentang 
kegiatan/peristiwa di waktu lampau tanpa 
menyebutkan waktu terjadinya secara spesifik 




• Gotong royong 
• Kejujuran 
• Kerja keras 
• Percaya diri 
• Kerja sama 
 Membaca dan mencermati 
teks-teks 
pendek dan sederhana 
tentang beberapa kejadian, 
kegiatan yang terjadi di masa 
lampau tanpa menyebutkan 
waktu terjadinya secara 
spesifik 
 Melengkapi kalimat dengan 
jawaban berupa ungkapan-
ungkapan yang diambil teks, 
dengan ejaan dan tanda baca 
yang benar. 
 Bertanya jawab tentang 
kegiatan/peristiwa di waktu 
lampau tanpa menyebutkan 
waktu terjadinya secara spesifik 
yang mereka dan 
anggota keluarga atau 
temannya alami 
 Mengumpulkan informasi 
tentang untuk membuat teks-
teks pendek dan sederhana 
 Sa ling mempr es entasikan, menyimak dan 
bertanya jawab tentang teks 
masing-masing dengan teman-





















































4.6   Menyusun teks 
interaksi 
transaksional lisan 
dan tulis sangat 
pendek dan 
 Membuat teks-teks pendek dan sederhana 
tentang beberapa kejadian, kegiatan yang 













































struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 






rilaku yang termuat 
di KI 
 Mempresentasikan teks masing- masing 
di depan kelas dengan ucapan 
dan tekanan kata yang benar 




proses dan hasil 
belajarnya 
   
 
 
3.7   Membandingkan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
beberapa teks 

























 Mengidentifikasi isi cerita teks 
legenda  yang didengar atau dibaca 
 Membacakan dongeng dengan ucapan, 
dan tekanan kata yang benar 
 Mengidentifikasi informasi dari isi 
teks yang sedang dibacakan. 
 Menyebutkan bagian-bagian cerita 






• Kerja keras 
• Percaya diri 
• Kerja sama 




































































































-   Kalimat deklaratif 
dan interogatif 
dalam simple past 
tense 
-   Frasa adverbia: a 
long time ago, 
once upon a 
time, in the end, 
happily ever 
after 
-   Nomina singular 
dan plural dengan 
atau tanpa a, the, 
this, those, my, 
their, dsb. 
-   Ucapan, tekanan 
kata, intonasi, 
ejaan, tanda baca, 
dan tulisan 
tangan 





rilaku yang termuat di 
KI 
kata-kata dan ungkapan yang yang 
tepat sesuai cerita 
 Membacakan ringkasan dengan suara 
nyaring dalam kelompok masing- 
masing 
 Menuliskan dengan tulisan tangan 
makna cerita terkait legeda, sangat 
pendek dan sederhana 





 Membaca satu 
















































3.8   Menerapkan fungsi 
sosial, struktur 

























 Struktur teks 
-  Memulai 











-   Preposisi by 
-   Nomina 
singular dan 
plural dengan 
atau tanpa a, 
the, this, 
those, my, 
 Membacakan deskripsi tentang 
makanan khas dengan banyak 
menggunakan kalimat pasif 
 Melengkapi kalimat dengan jawaban 
berupa ungkapan-ungkapan yang 
diambil teks, dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar 
 Mengidentifikasi informasi tentang 
beberapa benda yang ada di sekitar 
 Mendeskripsikan beberapa benda 




• Gotong royong 
• Kejujuran 
• Kerja keras 
• Percaya diri 
• Kerja sama 















dengan ejaan dan 



































































4.8   Menyusun teks 
interaksi 
transaksional lisan 















struktur teks dan 
their, dsb. 















 Membuat teks deskripsi tentang 
benda-benda yang ada di sekitar 
 Mempresentasikan teks masing- 
masing dengan teman-temannya, 
secara lisan, dengan ucapan dan 
tekanan kata yang benar 
 Mengajukan kalimat tanya dan jawaban 
tentang teks masing-masing dengan 
teman-temannya, secara lisan, dengan 















































termuat di KI       




































-  jenis, 
golongan, 
spesies dari 
 Mendeskripsikan beberapa teks 
information report terkait mata 
pelajaran lain di Kelas IX 
 Mengidentifikasi bagian-bagian 
struktur teks report 
 Mengidentifikasi cara penggunaa teks 
report melalui contoh 
• Religius 
• Mandiri 
• Gotong royong 
• Kejujuran 
• Kerja keras 
• Percaya diri 




































































4.9. Teks Information 
Report 
 






teks, dan unsur 
kebahasaan teks 
information 





















 Mengidentifikasi makna beberapa teks 
lain lagi dengan topik yang berbeda 
 Membuat teks information report terkait 
mata pelajaran lain di Kelas IX 
 Menampilkan dan mempresentasikan 
teksnya kepada teman-teman yang 
mendatangi 
 Menuliskan booklet tentang flora 
fauna lokal 
 Bertanya jawab 
tentang beberapa 















n teksnya kepada 
teman- teman 
yang mendatangi 




flora fauna lokal, 


































lain di Kelas IX 
 
4.9.2   Menyusun teks 
information 























-  Nomina 
singular dan 
plural dengan 
atau tanpa a, 
the, this, those, 
my, their, dsb. 











alam dan sosial 
terkait dengan 
mata pelajaran 




termuat di KI 
















 Fungsi sosial 
Mempromosikan 
produk dan jasa 
 





-  Logo 
-  Headline 
 Mengidentifikasi bagian-bagian iklan dan 
ungkapan atau kata yang digunakan 
dengan menggunakan tabel analisis 
 Menganalisis beberapa iklan lain 
untuk mengidentifikasi bagian- 
bagiannya 
 Mengidentifikasi persamaan dan 




• Gotong royong 
• Kejujuran 
• Kerja keras 
• Percaya diri 
• Kerja sama 
 Mencermati iklan 
pendek dan 
sederhana 
dan dengan contoh 
mengidentifikasi 
bagian- bagian iklan 
dan ungkapan atau 




































































































termuat di KI 
  analisis, mencermati 









beberapa iklan dari 
segi isi dan 
bentuk 
 Mempresentasikan 
hasil analisis secara 
lisan di depan 
kelompok lain 
 Melakukan refleksi 































produk dan jasa 
 Mempresentasikan hasil analisis 
secara lisan di depan kelompok lain 
 Menangkap makna secara kontekstual 
terkait fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan teks khusus dalam 
bentuk iklan, pendek dan sederhana, 




fungsi sosial dan 
unsur 
kebahasaan 
dalam lirik lagu 
terkait kehidupan 





 Menirukan lirik lagu terkait 
kehidupan remaja SMP/MTs secara 
lisan 
 Mengidentifikasi fungsi sosial dan 
unsur kebahasaan dalam lirik lagu 






• Kerja keras 
 Membaca, menyimak, 
dan menirukan lirik 
lagu secara lisan 
 Menanyakan hal-hal 


































































termuat di KI 
 • Percaya diri 







 Melakukan refleksi 






































 Menyebutkan pesan yang terkait 
dengan fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan lirik lagu terkait 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah   : SMPN 04 Dayun 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester  : IX/Ganjil 
Tema   : Sangkuriang 
Pertemuan ke  : 1-6 
Alokasi Waktu : 16 Jam pelajaran @ 40 Menit (6 Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 
4. Mencoba,  mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi interpersonal 
dengan guru dan teman.  
2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 
melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman.  
2.3 Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai, dalam 
melaksanakan komunikasi fungsional. 
3.11 Memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks naratif  berbentuk 
cerita rakyat, sesuai dengan konteks penggunaannya. 




1.1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Inggris sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional. 
1.1.2 Menunjukkan motivasi untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris. 
2.1.1 Memahami dan menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam berkomunikasi baik di 
dalam maupun di luar kelas 
2.2.1 Memahami dan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung 
jawab dalam berkomunikasi baik di dalam maupun di luar kelas. 
2.3.1 Memahami dan menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, kerja sama, dan cinta 
damai dalam berkomunikasi baik di dalam maupun di luar kelas. 
3.11.1 Mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks naratif  berbentuk 
cerita rakyat sesuai dengan konteks penggunaannya. 
3.11.2 Menyebutkan fungsi sosial teks naratif berbentuk cerita rakyat 
4.12.1 Menangkap makna teks naratif berbentuk cerita rakyat pendek dan sederhana 
4.12.2 Menemukan sinonim dan kata sulit dalam teks naratif berbentuk cerita rakyat pendek 
dan sederhana  






Teks naratif, berbentuk cerita rakyat pendek dan sederhana 
Fungsi sosial  
Memperoleh hiburan, menghibur dan mengajarkan nilai-nilai luhur melalui cerita rakyat. 
Struktur text 
(gagasan utama dan informasi rinci) 
a. Memperkenalkan tokoh, tempat, waktu, terjadinya cerita (orientasi). 
b. Memberikan penilaian (evaluasi) tentang situasi dan kondisi terjadinya cerita. 
c. Memaparkan krisis yang terjadi terhadap tokoh utama (komplikasi) 
d. Memaparkan akhir cerita, di mana krisis berakhir (resolusi) dengan bahagia atau sedih 
e. Memberikan alasan atau komentar umum (reorientasi), opsional. 
Unsur kebahasaan 
(1) Tata bahasa: Simple Past tense, Past Continuous Tense 
(2) Kalimat langung dan tidak langusng 
(3) Kosa kata: tokoh binatang dalam fabel, tempat dan benda-benda terkait tokoh 
(4) Adverbia penghubung waktu: first, then, after that, before, at last, finally, dsb. 
(5) Adverbia dan frasa preposisional penujuk waktu: a long time ago, one day, in the 
morning, the next day, immediately, dsb. 
(6) Penggunaan nominal singular dan plural secara tepat, dengan atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb secara tepat dalam frasa nominal  
(7) Ucapan, tekanan kata, intonasi 
(8) Ejaan dan tanda baca 
(9) Tulisan tangan 
Topik 
Cerita yang memberikan keteladanan tentang perilaku jujur, disiplin, percaya diri, kerjasama, 
dan bertanggung jawab. 
 
E. Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Pertemuan Ke-1 (2 x 40 menit ) Waktu 
 Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Guru : 
o Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman 
peserta didik dengan tema sebelumnya:  
 You get what you earn! 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 
akan dilakukan.  
o Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan 
dipelajari. 
 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan 
dapat menjelaskan tentang:  
 Mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks 
naratif  berbentuk cerita rakyat Sangkuriang sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
 Menyampaikan tujuan pembelajaranpada pertemuan yang  berlangsung 





o Pemberian Acuan; 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat 
itu. 
 Memberitahukantentang standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, 
dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 




 Kegiatan Inti  
Pesertadidik di dalam kelompokbelajar : 
Mengamati 
o Mengamati 
 Peserta didik diminta mengamati gambar kota bandung dengan latar 
belakang pegunungan dan yang paling menonjol adalah Gunung 
Tangkuban Perahu yang berbentuk seperti perahu terbalik. Di latar 
depan, bagian bawah, tertera tujuan pembelajaran di bab  ini. 
 
o Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung), 
 Peserta didik diminta untuk membaca bersama guru tujuan  yang 
tertera di halaman buku siswa tersebut ) ... to listen to a folktale, … to 
read …, to read … a folktale. 
 What for? Why do we read folktales? Yes, we like reading them. We enjoy 
listening to them. 
 What else? Can we learn something from folktales? Yes, we learn to be a 
good person. Folktales teach us to respect our parents. They tell us to 
always tell the truth, not to lie. What else?  
 Peserta didik diminta belajar membacakan untuk orang lain, secara lantang, 
jelas, lancar, dengan ucapan dan tekanan kata yang benar, serta dengan 
sikap percaya diri. Dapat dikatakan bahwa kegiatan ini merupakan integrasi 
dari kegiatan Membaca, Menyimak dan Berbicara. 
o Mendengar 
 peserta didik diminta mendengar dan menyimak secara aktif cerita 
Sangkuriang yang dibacakan oleh guru secara interaktif. hanya agar peserta 
didik memahami isi cerita, tetapi juga agar peserta didik terlibat aktif dalam 
interaksi lisan dengan guru untuk membangun makna secara kritis 
o Menyimak, 
penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi pelajaran  
mengenai  
Menanya 
o Mengajukan pertanyaan tentang :  
 Mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks naratif  
berbentuk cerita rakyat Sangkuriang sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan 
informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual 
sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, 
rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran 
kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat.  
Misalnya :  
Mengumpulkan Data(Eksperimen/Mengeksplorasi) 
o Menggunakan alat dan bahan (ekxperiment),  
 Mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks naratif  
berbentuk cerita rakyat Sangkuriang sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
o Mengamati obyek/kejadian,  











 Peserta didik diminta melakukan Kegiatan membaca , menulis, 
menyimak dan berbicara yang mengintegrasikan kegiatan Membaca, 
Menulis, Menyimak dan Berbicara ini memberikan contoh cara 
menyampaikan cerita dalam bentuk rangkuman. Oleh karena itu yang 
ditekankan bukan hasil (pemilihan kata yang tepat) tetapi proses 
menulisnya, yaitu dengan tulisan tangan dan dengan menentukan kata 
yang tepat untuk diisikan pada setiap bagian yang dirumpangkan. 
Proses ini diharapkan memberikan pengalaman awal membuat 
rangkuman cerita secara runtut 
o Mengumpulkan informasi 
 Mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks naratif  
berbentuk cerita rakyat Sangkuriang sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
o Mencari informasi tentang  
 Mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks naratif  
berbentuk cerita rakyat Sangkuriang sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
o Aktivitas 
 peserta didik untuk menirukan ungkapan – ungkapan tertentu, bertanya 
jawab tentang isi cerita dan sebagainya yang telah dibacakan guru 
 peserta didik diminta untuk memberikan komentar. Misalnya, ketika guru 
selesai membacakan bagian awal cerita.  
Once upon a time ... once upon a time ... in West Java, Indonesia, lived a 
princess named Dayang Sumbi. Have you heard of the name before? Good. 
... Once upon a time in West Java, Indonesia, lived a princess named 
Dayang Sumbi. She was beautiful and kind-hearted ... She was beautiful and 
kind-hearted. She was ...  beautifuland ... kind hearted. What is kind-
hearted? ... Right, kind hearted is ... baik ha 
ti. Once upon a time in West Java, Indonesia, lived a princess named 
Dayang Sumbi.  
 peserta didik menyiapkan selembar kertas untuk menulis rangkuman  
cerita dengan tulis tangan. Dalam kelompok masing-masing secara 
bersama-sama membaca soal dengan  cermat.  
o Wawancara dengan nara sumber 




 peserta didik diminta  menirukan guru membacakan secara lengkap dan 
bermakna, dan jelas, dengan ucapan, tekanan kata, serta  intonasi yang 
baik dan benar. 
 Peserta didik diminta menyalin Sangkuriang dengan dipimpin oleh seorang 
anak yang menuliskan di papan tulis. Berikut adalah langkah kegitannya 
- Setiap peserta didik menyiapkan selembar kertas untuk menyalin cerita  
Sangkuriang dengan tulis tangan. 
- Seorang peserta didik yang memiliki tulisan tangan yang jelas dan baik  
menyalin cerita Sangkuriang di papan tulis. 
- Peserta didik lainnya menyalin di selembar kertas yang telah disiapkan. 
Tugas  ini harus dikerjakan dengan menggunakan tulisan tangan, bukan 
diketik atau menggunakan komputer. Setiap kata kerja harus digaris-
bawahi.  
o Saling tukar informasi tentang  :  
 Mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks naratif  






o Berdiskusi tentang data :  
 Mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks naratif  
berbentuk cerita rakyat Sangkuriang sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
yang sudah dikumpulkan/ terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  
o Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan 
sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan 
informasi yang sedang berlangsung.  
o Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang 
bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang 
berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, 
teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan 
kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan:tentang 
  Mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks naratif  
berbentuk cerita rakyat Sangkuriang sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
Mengkomunikasikan 
o Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara 
lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, 
toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan 
sopan 
o Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang. 
o Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi oleh 
kelompok yang mempresentasikan 
o Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan  
untuk menjawabnya.  
o Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan secara 
tertulis tentang:  
 Mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks naratif  
berbentuk cerita rakyat Sangkuriang sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi 
Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, 





o Mem buat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru di lakukan. 
o Mengagen dakan pekerjaan rumah. 
o Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 
sekolahataudirumah. 
Guru : 
o Memeriks apekerjaan siswa  yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang  
selesaimengerjakan soal dengan benar diber iparaf serta di beri nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian portofolio. 








2. Pertemuan Ke-2 (2 x 40 menit ) Wak
tu 
 Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Guru : 
o Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta 
didik dengan tema sebelumnya:  
 Mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks naratif  
berbentuk cerita rakyat Sangkuriang sesuai dengan konteks penggunaannya. 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 
dilakukan.  
o Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat 
menjelaskan tentang:  
 Mengidentifikasi dan menyebutkan fungsi sosial teks naratif berbentuk cerita 
rakyat 
 Menyampaikan tujuan pembelajaranpada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
o Pemberian Acuan; 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
 Memberitahukantentang standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan KKM 
pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 







 Kegiatan Inti  
Pesertadidik di dalam kelompokbelajar : 
Mengamati 
o Mengamati : Peserta didik diminta mengamati gambar yang ada di buku 
siswa yang berkaitan dengan fungsi sosial teks naratif berbentuk cerita 
rakyat 




penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi 
pelajaran  mengenai  
 Mengidentifikasi dan Menyebutkan fungsi sosial teks naratif 
berbentuk cerita rakyat 
Menanya 
o Mengajukan pertanyaan tentang :  
 Mengidentifikasi dan Menyebutkan fungsi sosial teks naratif 
berbentuk cerita rakyat 
tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan 
informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan 
faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 











dan belajar sepanjang hayat.  
Misalnya :  
Mengumpulkan Data(Eksperimen/Mengeksplorasi) 
o Menggunakan alat dan bahan (ekxperiment),  
o Mengamati obyek/kejadian,  
o Mendemontrasikan tentang   
o Memperagakan: 
 Peserta didik diminta melakukan Kegiatan membaca , menulis, 
menyimak dan berbicara yang mengintegrasikan kegiatan 
Membaca, Menulis, Menyimak dan Berbicara ini memberikan 
contoh cara menyampaikan cerita dalam bentuk rangkuman.  
Untuk Mengidentifikasi dan Menyebutkan fungsi sosial teks 
naratif berbentuk cerita rakyat 
o Mengumpulkan informasi 
 Mengidentifikasi dan Menyebutkan fungsi sosial teks naratif 
berbentuk cerita rakyat 
o Mencari informasi tentang  
 Mengidentifikasi dan Menyebutkan fungsi sosial teks naratif 
berbentuk cerita rakyat 
o Aktivitas 
 peserta didik untuk menirukan ungkapan – ungkapan tertentu, 
bertanya jawab tentang isi cerita dan sebagainya yang telah 
dibacakan gurukemudian peserta didik Mengidentifikasi dan 
Menyebutkan fungsi sosial teks naratif cerita tersebut 
o Wawancara dengan nara sumber 




o Saling tukar informasi tentang  :  
 Mengidentifikasi dan Menyebutkan fungsi sosial teks naratif 
berbentuk cerita rakyat 
Mengasosiasikan 
o Berdiskusi tentang data :  
 Mengidentifikasi dan Menyebutkan fungsi sosial teks naratif 
berbentuk cerita rakyat 
yang sudah dikumpulkan/ terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  
o Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati 
dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung.  
o Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 
yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat 
yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan 
menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif 
dalam menyimpulkan:tentang 
  Mengidentifikasi dan Menyebutkan fungsi sosial teks naratif 
berbentuk cerita rakyat 
Mengkomunikasikan 
o Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 
secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap 
jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 
pendapat dengan sopan 
o Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang. 
o Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan 
o Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
 
 
kesempatan  untuk menjawabnya.  
o Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis tentang:  
 Mengidentifikasi dan Menyebutkan fungsi sosial teks naratif 
berbentuk cerita rakyat 
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi 
o Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu 
untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran 
Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, 
berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa 




o Mem buat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru di lakukan. 
o Mengagen dakan pekerjaan rumah. 
o Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 
sekolahataudirumah. 
Guru : 
o Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang  
selesaimengerjakan soal dengan benar diberi paraf serta di beri nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian portofolio. 








3. Pertemuan Ke-3 (2 x 40 menit ) Waktu 
 Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Guru : 
o Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta 
didik dengan tema sebelumnya:  
 Mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks naratif  
berbentuk cerita rakyat Sangkuriang sesuai dengan konteks penggunaannya. 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 
dilakukan.  
o Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat 
menjelaskan tentang:  
 Menangkap makna teks naratif berbentuk cerita rakyat pendek dan 
sederhana 
 Menyampaikan tujuan pembelajaranpada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  





 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
 Memberitahukantentang standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan KKM 
pada pertemuan yang  berlangsung 
o  
 
 Kegiatan Inti  
Pesertadidik di dalam kelompokbelajar : 
Mengamati 
o Mengamati : Peserta didik diminta mengamati gambar yang ada di buku siswa 
kemudian menangkap makna teks naratif berbentuk cerita rakyat pendek dan 
sederhana 
o Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung), 
o Mendengar 
o Menyimak, 
penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi pelajaran  
mengenai  
 Menangkap makna teks naratif berbentuk cerita rakyat pendek dan 
sederhana 
Menanya 
o Mengajukan pertanyaan tentang :  
 Menangkap makna teks naratif berbentuk cerita rakyat pendek dan 
sederhana  
tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan 
informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual 
sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, 
rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran 
kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat.  
Misalnya :  
Mengumpulkan Data(Eksperimen/Mengeksplorasi) 
o Menggunakan alat dan bahan (ekxperiment),  
o Mengamati obyek/kejadian,  
o Mendemontrasikan tentang   
o Memperagakan: 
 Peserta didik diminta menyampaikan hasil refleksinya kedepan kelas secara  
Lisan. 
o Mengumpulkan informasi 
 Menangkap makna teks naratif berbentuk cerita rakyat pendek dan 
sederhana  
o Mencari informasi tentang  
 Menangkap makna teks naratif berbentuk cerita rakyat pendek dan 
sederhana  
o Aktivitas 
 peserta didik untuk menirukan ungkapan – ungkapan tertentu, bertanya 
jawab tentang isi cerita dan sebagainya yang telah dibacakan guru 
kemudian peserta didik kemudian peserta didik diminta Menangkap 
makna teks naratif berbentuk cerita rakyat pendek dan sederhana. 
 Peserta didik diminta mereflesikan proses dan hasil belajar cerita rakyat 
dengan cara melengkapi kalimat berikut :           
I have learnt many new words from Sangkuriang, that is,  .... 
o Wawancara dengan nara sumber 




 Peserta didik alam kelompok masing-masing menuliskan dalam buku  
catatannya semua ungkapan yang telah dipelajari untuk setiap fungsi. 











 Guru memberikan balikan dalam bentuk komentar, koreksi, dan 
penghargaan, terhadap pekerjaan peserta didik secara umum, ke seluruh 
kelas. 
o Saling tukar informasi tentang  :  
 Menangkap makna teks naratif berbentuk cerita rakyat pendek dan 
sederhana  
ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga diperoleh 
sebuah pengetahuan baruyang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok 
kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku 
pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat.  
Mengasosiasikan 
o Berdiskusi tentang data :  
 Menangkap makna teks naratif berbentuk cerita rakyat pendek dan 
sederhana  
yang sudah dikumpulkan/ terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  
o Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang 
bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang 
berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, 
teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan 
kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan:tentang 
 Menangkap makna teks naratif berbentuk cerita rakyat pendek dan 
sederhana  
Mengkomunikasikan 
o Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara 
lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, 
toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan 
sopan 
o Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang. 
o Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi oleh 
kelompok yang mempresentasikan 
o Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan  
untuk menjawabnya.  
o Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan secara 
tertulis tentang:  
 Menangkap makna teks naratif berbentuk cerita rakyat pendek dan 
sederhana  
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi 
o Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
lembar kerja yang telah disediakan.  
Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, 





o Mem buat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru di lakukan. 
o Mengagen dakan pekerjaan rumah. 
o Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 
sekolahataudirumah. 
Guru : 
o Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang  











4. Pertemuan Ke-4 (2 x 40 menit ) Waktu 
 Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Guru : 
o Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta 
didik dengan tema sebelumnya:  
 Menangkap makna teks naratif berbentuk cerita rakyat pendek dan 
sederhana  
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 
dilakukan.  
o Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat 
menjelaskan tentang:  
 Menemukan sinonim dan kata sulit dalam teks naratif berbentuk cerita 
rakyat pendek dan sederhana  
 Menyampaikan tujuan pembelajaranpada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
o Pemberian Acuan; 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
 Memberitahukantentang standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan KKM 





 Kegiatan Inti  
Pesertadidik di dalam kelompokbelajar : 
Mengamati 
o Mengamati: Peserta didik mengamati gambar berikut  
o Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung), 
o Mendengar 
 peserta didik diminta mendengar dan menyimak secara aktif sebuah cerita 
rakyat dari Vietnam berjudul Golden Star - Fruit Tree yang dibacakan oleh 
guru secara interaktif 
o Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak secara aktif sebuah cerita rakyat dari 
Vietnam berjudul Golden Star - Fruit Tree yang dibacakan oleh guru secara 
interaktif. 
penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi pelajaran  
mengenai  
Menanya 
o Mengajukan pertanyaan tentang :  
 Menemukan sinonim dan kata sulit dalam teks naratif berbentuk cerita 
rakyat pendek dan sederhana :  
Mengumpulkan Data(Eksperimen/Mengeksplorasi) 
o Menggunakan alat dan bahan (ekxperiment),  










o Mendemontrasikan tentang   
o Memperagakan: 
 Peserta didik diminta melakukan Kegiatan membaca , menulis, 
menyimak dan berbicara yang mengintegrasikan kegiatan Membaca, 
Menulis, Menyimak dan Berbicara ini memberikan contoh cara 
menyampaikan cerita dalam bentuk rangkuman. Oleh karena itu yang 
ditekankan bukan hasil (pemilihan kata yang tepat) tetapi proses 
menulisnya, yaitu dengan tulisan tangan dan dengan menentukan kata 
yang tepat untuk diisikan pada setiap bagian yang dirumpangkan.  
o Mengumpulkan informasi 
 Menemukan sinonim dan kata sulit dalam teks naratif berbentuk cerita 
rakyat pendek dan sederhana sebuah cerita rakyat dari Vietnam berjudul 
Golden Star - Fruit Tree 
o Mencari informasi tentang  
o Aktivitas 
 peserta didik menyiapkan selembar kertas untuk menulis rangkuman  
cerita dengan tulis tangan. Dalam kelompok masing-masing secara 
bersama-sama membaca soal dengan  cermat.  
o Wawancara dengan nara sumber 




 peserta didik diminta  menirukan guru membacakan secara lengkap dan 
bermakna, dan jelas, dengan ucapan, tekanan kata, serta  intonasi yang 
baik dan benar. 
o Saling tukar informasi tentang  :  
 Mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks naratif  
berbentuk sebuah cerita rakyat dari Vietnam berjudul Golden Star - Fruit 
Tree sesuai dengan konteks penggunaannya. 
 Menemukan sinonim dan kata sulit dalam teks naratif berbentuk cerita 
rakyat pendek dan sederhana sebuah cerita rakyat dari Vietnam berjudul 
Golden Star - Fruit Tree 
Mengasosiasikan 
o Berdiskusi tentang data :  
 Mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks naratif  
berbentuk sebuah cerita rakyat dari Vietnam berjudul Golden Star - Fruit 
Tree sesuai dengan konteks penggunaannya. 
 Menemukan sinonim dan kata sulit dalam teks naratif berbentuk cerita 
rakyat pendek dan sederhana sebuah cerita rakyat dari Vietnam berjudul 
Golden Star - Fruit Tree 
yang sudah dikumpulkan/ terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  
o Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan 
sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan 
informasi yang sedang berlangsung.  
o Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang 
bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang 
berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, 
teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan 
kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan:tentang 
 Mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks naratif  
berbentuk sebuah cerita rakyat dari Vietnam berjudul Golden Star - Fruit 
Tree sesuai dengan konteks penggunaannya. 
 Menemukan sinonim dan kata sulit dalam teks naratif berbentuk cerita 
rakyat pendek dan sederhana sebuah cerita rakyat dari Vietnam berjudul 
Golden Star - Fruit Tree 
Mengkomunikasikan 
o Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara 
 
 
lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, 
toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan 
sopan 
o Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang. 
o yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan  untuk menjawabnya.  
o Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan secara 
tertulis tentang:  
 Mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks naratif  
berbentuk sebuah cerita rakyat dari Vietnam berjudul Golden Star - Fruit 
Tree sesuai dengan konteks penggunaannya. 
 Menemukan sinonim dan kata sulit dalam teks naratif berbentuk cerita 
rakyat pendek dan sederhana sebuah cerita rakyat dari Vietnam berjudul 
Golden Star - Fruit Tree 
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi 
o Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
lembar kerja yang telah disediakan.  
Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, 





o Mem buat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru di lakukan. 
o Mengagen dakan pekerjaan rumah. 
o Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 
sekolahataudirumah. 
Guru : 
o Memeriks apekerjaan siswa  yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang  
selesaimengerjakan soal dengan benar diber iparaf serta di beri nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian portofolio. 






5. Pertemuan Ke-5 (2 x 40 menit ) Waktu 
 Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Guru : 
o Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta 
didik dengan tema sebelumnya:  
 Menemukan sinonim dan kata sulit dalam teks naratif berbentuk cerita 
rakyat pendek dan sederhana  
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 
dilakukan.  
o Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat 





 Menemukan  informasi tersurat dan tersirat dalam teks naratif cerita rakyat 
pendek dan sederhana sebuah cerita rakyat dari Vietnam berjudul Golden Star - 
Fruit Tree 
 Menyampaikan tujuan pembelajaranpada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
o Pemberian Acuan; 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
 Memberitahukantentang standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan KKM 
pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 




 Kegiatan Inti  
Pesertadidik di dalam kelompokbelajar : 
Mengamati 
o Mengamati: Peserta didik mengamati gambar berikut  
o Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung), 
o Mendengar 
o Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak secara aktif sebuah cerita rakyat dari 
Vietnam berjudul Golden Star - Fruit Tree yang dibacakan oleh guru secara 
interaktif. 
penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi pelajaran  
mengenai  
Menanya 
o Mengajukan pertanyaan tentang :  
 Menemukan  informasi tersurat dan tersirat dalam teks naratif cerita 
rakyat pendek dan sederhana 
tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan 
informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual 
sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, 
rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran 
kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat.  
Misalnya :  
Mengumpulkan Data(Eksperimen/Mengeksplorasi) 
o Menggunakan alat dan bahan (ekxperiment),  
o Mengamati obyek/kejadian,  
o Mendemontrasikan tentang   
o Memperagakan: 
 Peserta didik diminta melakukan Kegiatan membaca , menulis, 
menyimak dan berbicara yang mengintegrasikan kegiatan Membaca, 
Menulis, Menyimak dan Berbicara ini memberikan contoh cara 
menyampaikan cerita dalam bentuk rangkuman.  
o Mengumpulkan informasi 
 Menemukan  informasi tersurat dan tersirat dalam teks naratif cerita 
rakyat pendek dan sederhana sebuah cerita rakyat dari Vietnam berjudul 
Golden Star - Fruit Tree 
o Mencari informasi tentang  
o Aktivitas 
 peserta didik untuk menirukan ungkapan – ungkapan tertentu, bertanya 
jawab tentang isi cerita dan sebagainya yang telah dibacakan guru 
 peserta didik diminta untuk memberikan komentar. Misalnya, ketika guru 
selesai membacakan bagian awal cerita. sebuah cerita rakyat dari Vietnam 
berjudul Golden Star - Fruit Tree.  
o Wawancara dengan nara sumber 













 Peserta didik diminta menyalin sebuah cerita rakyat dari Vietnam berjudul 
Golden Star - Fruit Tree  dengan dipimpin oleh seorang anak yang 
menuliskan di papan tulis. Berikut adalah langkah kegitannya 
- Setiap peserta didik menyiapkan selembar kertas untuk menyalin cerita  
Sangkuriang dengan tulis tangan. 
- Seorang peserta didik yang memiliki tulisan tangan yang jelas dan baik  
menyalin cerita Sangkuriang di papan tulis. 
- Peserta didik lainnya menyalin di selembar kertas yang telah disiapkan. 
Tugas  ini harus dikerjakan dengan menggunakan tulisan tangan, bukan 
diketik atau menggunakan komputer. Setiap kata kerja harus digaris-
bawahi.  
- Sambil menulis, peserta didik membaca dengan bersuara untuk melatih 
kebermaknaan. 
- Guru memberikan balikan dalam bentuk komentar, koreksi, dan 
penghargaan, terhadap pekerjaan peserta didik secara umum, ke 
seluruh kelas. 
o Saling tukar informasi tentang  :  
 Menemukan  informasi tersurat dan tersirat dalam teks naratif cerita 
rakyat pendek dan sederhana sebuah cerita rakyat dari Vietnam berjudul 
Golden Star - Fruit Tree 
 
Mengasosiasikan 
o Berdiskusi tentang data :  
 Menemukan  informasi tersurat dan tersirat dalam teks naratif cerita 
rakyat pendek dan sederhana sebuah cerita rakyat dari Vietnam berjudul 
Golden Star - Fruit Tree 
yang sudah dikumpulkan/ terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  
o Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan 
sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan 
informasi yang sedang berlangsung.  
o Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang 
bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang 
berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, 
teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan 
kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan:tentang 
 Menemukan  informasi tersurat dan tersirat dalam teks naratif cerita 
rakyat pendek dan sederhana sebuah cerita rakyat dari Vietnam berjudul 
Golden Star - Fruit Tree 
Mengkomunikasikan 
o Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara 
lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, 
toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan 
sopan 
o Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang. 
o Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi oleh 
kelompok yang mempresentasikan 
o Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan  
untuk menjawabnya.  
o Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan secara 
tertulis tentang:  
 Menemukan  informasi tersurat dan tersirat dalam teks naratif cerita 
rakyat pendek dan sederhana sebuah cerita rakyat dari Vietnam berjudul 
Golden Star - Fruit Tree 
 
 
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi 
o Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
lembar kerja yang telah disediakan.  
o Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  beberapa 
pertanyaan kepada siswa.  
o Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek 
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran 
Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, 





o Mem buat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru di lakukan. 
o Mengagen dakan pekerjaan rumah. 
o Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 
sekolahataudirumah. 
Guru : 
o Memeriks apekerjaan siswa  yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang  
selesaimengerjakan soal dengan benar diber iparaf serta di beri nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian portofolio. 






6. Pertemuan Ke-6 (2 x 40 menit ) Waktu 
 Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Guru : 
o Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta 
didik dengan tema sebelumnya:  
 Menemukan  informasi tersurat dan tersirat dalam teks naratif cerita rakyat 
pendek dan sederhana sebuah cerita rakyat dari Vietnam berjudul Golden Star - 
Fruit Tree 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 
dilakukan.  
o Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat 
menjelaskan tentang:  
 Menyusun teks ilmiah faktual  , lisan dan tulis, pendek dan sederhana, 
tentang sebuah cerita rakyat yang berjudul Sangkuriang dan cerita rakyat dari 
Vietnam berjudul Golden Star - Fruit Tree 
 Menyampaikan tujuan pembelajaranpada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
o Pemberian Acuan; 





 Memberitahukantentang standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan KKM 
pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 




 Kegiatan Inti  
Pesertadidik di dalam kelompokbelajar : 
Mengamati 
o Mengamati: Peserta didik mengamati gambar kegiatan yang terdapat pada buku 
siswa 
o Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung), 
o Mendengar 
o Menyimak, 
 Menyusun teks ilmiah faktual  , lisan dan tulis, pendek dan sederhana, 
tentang sebuah cerita rakyat yang berjudul Sangkuriang dan cerita rakyat 
dari Vietnam berjudul Golden Star - Fruit Tree 
penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi pelajaran  
mengenai  
Menanya 
o Mengajukan pertanyaan tentang :  
 Menyusun teks ilmiah faktual  , lisan dan tulis, pendek dan sederhana, 
tentang sebuah cerita rakyat yang berjudul Sangkuriang dan cerita rakyat 
dari Vietnam berjudul Golden Star - Fruit Tree 
tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan 
informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual 
sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, 
rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran 
kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat.  
Misalnya :  
Mengumpulkan Data(Eksperimen/Mengeksplorasi) 
o Menggunakan alat dan bahan (ekxperiment),  
o Mengamati obyek/kejadian,  
o Mendemontrasikan tentang   
o Memperagakan: 
 Peserta didik diminta melakukan Kegiatan membaca , menulis, 
menyimak dan berbicara yang mengintegrasikan kegiatan Membaca, 
Menulis, Menyimak dan Berbicara ini memberikan contoh cara 
menyampaikan cerita dalam bentuk rangkuman. Oleh karena itu yang 
ditekankan bukan hasil (pemilihan kata yang tepat) tetapi proses 
menulisnya, yaitu dengan tulisan tangan dan dengan menentukan kata 
yang tepat untuk diisikan pada setiap bagian yang dirumpangkan. 
Proses ini diharapkan memberikan pengalaman awal membuat 
rangkuman cerita secara runtut 
o Mengumpulkan informasi 
 Menyusun teks ilmiah faktual  , lisan dan tulis, pendek dan sederhana, 
tentang sebuah cerita rakyat yang berjudul Sangkuriang dan cerita rakyat 
dari Vietnam berjudul Golden Star - Fruit Tree 
o Mencari informasi tentang  
o Aktivitas 
 peserta didik untuk menirukan ungkapan – ungkapan tertentu, bertanya 
jawab tentang isi cerita dan sebagainya yang telah dibacakan guru 
o Wawancara dengan nara sumber 













o Saling tukar informasi tentang  :  
 Menyusun teks ilmiah faktual  , lisan dan tulis, pendek dan sederhana, 
tentang sebuah cerita rakyat yang berjudul Sangkuriang dan cerita rakyat 
dari Vietnam berjudul Golden Star - Fruit Tree 
ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga diperoleh 
sebuah pengetahuan baruyang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok 
kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku 
pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat 
untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, 
kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi 
melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan 
belajar sepanjang hayat.  
Mengasosiasikan 
o Berdiskusi tentang data :  
 Menyusun teks ilmiah faktual  , lisan dan tulis, pendek dan sederhana, 
tentang sebuah cerita rakyat yang berjudul Sangkuriang dan cerita rakyat 
dari Vietnam berjudul Golden Star - Fruit Tree 
yang sudah dikumpulkan/ terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  
o Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan 
sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan 
informasi yang sedang berlangsung.  
o Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang 
bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang 
berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, 
teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan 
kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan:tentang 
 Menyusun teks ilmiah faktual  , lisan dan tulis, pendek dan sederhana, 
tentang sebuah cerita rakyat yang berjudul Sangkuriang dan cerita rakyat 
dari Vietnam berjudul Golden Star - Fruit Tree 
Mengkomunikasikan 
o Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara 
lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, 
toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan 
sopan 
o Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang. 
o Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi oleh 
kelompok yang mempresentasikan 
o Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan  
untuk menjawabnya.  
o Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan secara 
tertulis tentang:  
 Menyusun teks ilmiah faktual  , lisan dan tulis, pendek dan sederhana, 
tentang sebuah cerita rakyat yang berjudul Sangkuriang dan cerita rakyat 
dari Vietnam berjudul Golden Star - Fruit Tree 
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi 
 
Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, 





o Mem buat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 





o Mengagen dakan pekerjaan rumah. 
o Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 
sekolahataudirumah. 
Guru : 
o Memeriks apekerjaan siswa  yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang  
selesaimengerjakan soal dengan benar diber iparaf serta di beri nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian portofolio. 






1.Penilaian, Remedial, dan Pengayaan  
1. Jenis/teknik Penilaian: 
a. Sikap 
- Penilaian Diri 
b. Pengetahuan 
- Penugasan 
- Tes Lisan 
- Tertulis Uraian dan atau Pilihan Ganda 
2. Bentuk Instrumen dan instrument 
3. Pedoman Penskoran 
LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP  
PENILAIAN OBSERVASI 
Rubrik:  
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran: 
1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran 
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha ambil bagian dalam pembelajaran  tetapi 
belum ajeg/konsisten 
3. Baik jika menunjukkan sudah ada  usaha ambil bagian dalam pembelajaran  tetapi belum 
ajeg/konsisten  
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian  dalam menyelesaikan tugas kelompok  
secara terus menerus dan ajeg/konsisten 
 
















1          
2          
 
Penilaian Pengetahuan - Tes Tulis Uraian 
Topik  :  …………………. 
Indikator :  ………………….. 
Soal : …………………. 
a. …………………. 
b. …………………. 





No Jawaban Skor 
a.   
b.   




LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN -TERTULIS 
 (Pilihan Ganda 













1  1 
2  1 
3  1 
4  1 
....  1 
30  1 
 Jumlah 30 
 
Nilai = Jumlah skor : 30 x 10 
 
Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
Remedial 
Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriteria 
Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum 
mencapai KKM (Kriterian Ketuntasan Minimal), 
Pengayaan 
Media, Alat, Bahan dan Sumber Pembelajaran 
Media :  
Worksheet atau lembar kerja (siswa) 
Lembar penilaian 
Laboratorium komputer sekolah atau warnet 
Perpustakaan sekolah 
Alat/Bahan : 
Penggaris, spidol, papan tulis 
Laptop & infocus 
 
 
Slde presentasi (ppt) 
Sumber Belajar :                                                                                                  
Buku Guru Ilmu Pengetahuan Alam/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  















           Iis Faizah, S.Pd. 
 




















1. Isilah data responden di bawah ini dengan memberikan tanda ckecklist (√) pada 
pernyataan yang menurut anda tepat. 
2. Bila ada pernyataan yang kurang dimengerti, anda dapat menanyakannya pada 
peneliti.  
A. Data Responden  
1. Nama : 
2. Kelas : 
B. Kuesioner Kecemasan Siswa dalam Mempelajari Bahasa Inggris 
Petunjuk pengisian: Berikan tanda Checklist (√) pada setiap kolom jawaban yang 
tersedia dibawah ini yang paling sesuai dengan pendapat anda. Dimana, SS: Sangat 
Setuju, S: Setuju, N: Netral, KS: Kurang Setuju, dan STS: Sangat Tidak Setuju.  
NO Pernyataan SS S N KS STS 
1. Saya merasa sedih ketika saya 
tidak dapat memahami teks bahasa 
Inggris 
     
2. Ketika membaca teks bahasa 
Inggris, saya memahami setiap 
kata per kata, tetapi saya tidak 
dapat memahami pesan/maksud 
penulis 
     
3. Ketika membaca teks berbahasa 
Inggris, saya bingung karena saya 
tidak bisa mengingat/isi teks 
secara keseluruhan. 
     
4. Saya tidak merasa percaya diri, 
ketika diminta untuk membaca 
teks bahasa Inggris yang terlalu 
panjang. 
     
5. Saya bingung, ketika saya tidak 
mengerti/merasa asing dengan 
topic yang saya baca. 
     
6. Saya bingung setiap kali saya 
menemukan tata bahasa yang tidak 
saya mengerti ketika saya 
membaca teks berbahasa Inggris. 
     
7. Ketika membaca teks berbahasa 
Inggris, saya merasa tidak percaya 
diri dan bingung karena saya tidak 
dapat memahami setiap kata yang 
terdapat dalam teks. 
     
8. Saya sangat malu ketika saya tidak 
bisa mengucapkan kata-kata 
dalam bahasa Inggris. 
     
 
 
9. Saya biasanya mengartikan kata 
per kata ketika saya membaca teks 
berbahasa Inggris. 
     
10. Pada saat saya menemui huruf 
huruf atau symbol-simbol yang 
aneh/asing dalam teks berbahasa 
Inggris, saya merasa sulit untuk 
mengingat apa yang saya baca. 
     
11. Saya sangat terganggu dengan 
kosa-kata baru yang saya harus 
saya pelajari untuk memahami 
teks berbahasa Inggris. 
     
12. Saya sangat menikmati membaca 
teks berbahasa Inggris. 
     
13. Saya merasa percaya diri ketika 
saya membaca teks berbahasa 
Inggris. 
     
14. Saya akan dengan mudah 
memahami isi teks berbahasa 
Inggris, jika saya sudah terbiasa 
membaca teks berbahasa Inggris. 
     
15. Membaca adalah keterampilan 
berbahasa paling sulit dalam 
berbahasa Inggris. 
     
16. Saya lebih senang belajar 
berbicara Bahasa Inggris daripada 
belajar membaca teks berbahasa 
Inggris. 
     
17. Saya merasa lebih percaya diri 
ketika membaca teks bahasa 
Inggris dalam hati, daripada 
membaca dengan suara yang 
keras. 
     
18. Saya merasa puas dengan 
keterampilan saya dalam 
membaca teks bahasa Inggris 
sejauh ini. 
     
19. Berbahasa Inggris terasa sangat 
asing abgi saya. 
     
20. Saya harus memahami sejarah dan 
budaya bahasa Inggris untuk 
membaca teks bahasa Inggris. 













TRY OUT STUDENTS’ FOREIGN LANGUAGE ANXIETY  
students/ 
score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Syahrial 4 3 4 3 3 4 5 5 4 2 3 2 3 3 4 4 5 4 3 4 
Sultan 3 2 4 4 4 4 4 5 4 2 4 5 5 5 4 3 3 4 5 4 
Yuzas 4 4 5 3 4 3 4 4 3 4 4 2 2 2 4 3 3 3 4 3 
Zeinly 3 4 3 4 3 4 1 2 3 3 3 3 2 2 3 2 4 2 3 3 
Putri 3 3 3 4 3 2 1 2 4 3 2 3 3 4 1 3 3 4 4 4 
Nisatun 4 3 4 5 2 4 3 4 5 3 3 5 4 3 3 2 4 3 5 4 
Rinda 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
Najla 4 3 5 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 2 3 3 5 4 5 5 
Rayklyan 2 4 2 3 3 1 3 4 4 4 3 3 5 3 1 5 2 2 2 4 
Lita 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 
Syafa'atus 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 3 
Khoirul 3 4 3 4 4 4 2 3 4 4 5 2 2 2 3 2 4 4 4 3 
Reyhan 4 4 4 3 3 4 5 5 5 4 4 3 3 2 2 2 5 4 4 1 
Intan 3 3 5 4 4 3 3 4 5 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 
Ira 3 2 4 1 3 3 4 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
Anggel 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 2 5 3 4 4 5 2 
Ibnu 5 5 3 3 4 5 5 3 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 5 4 
Fahri 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 5 4 
Ilham 5 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 1 2 3 3 3 4 3 5 2 
Bagus 3 4 3 2 3 1 2 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 
Galang 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 1 3 2 3 3 3 4 4 3 
Keysha 4 4 3 2 4 2 3 4 5 4 3 3 2 2 3 3 4 2 4 3 
Bayu 4 3 3 4 3 5 4 4 2 3 4 3 1 2 3 2 3 4 5 3 
Devi 2 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 1 3 4 2 2 4 
Dimas 4 4 4 4 3 3 5 4 5 4 3 2 2 2 3 3 4 4 4 2 
 
 
Felisha 4 3 5 3 3 4 3 5 4 4 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 
Ergi 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 1 2 2 5 3 3 4 4 3 
salsha 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 3 2 2 3 4 2 4 4 4 1 
Reivan 3 2 2 3 2 3 4 3 1 2 3 4 3 3 2 4 2 1 3 3 
Nanda 4 3 4 2 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 
Monika 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 5 3 3 1 3 3 3 3 3 
Renaldo 2 4 2 3 2 2 1 4 3 4 3 3 4 3 1 3 2 4 3 2 
Nasarudin 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 
Fadil 2 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 5 4 3 2 3 2 2 1 4 
Tommy 4 3 5 5 4 4 4 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 5 3 
Reyhan 5 4 4 3 5 4 5 5 4 3 4 1 2 1 5 3 4 4 5 1 
Wahyu 4 2 3 2 4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 
Syalma 2 3 1 2 1 1 2 3 4 3 3 2 3 1 3 2 3 3 2 3 
Diana 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 5 4 5 5 5 5 
Akmal 5 3 4 4 4 3 4 3 4 5 5 4 4 3 4 3 4 4 4 5 
Ageng 4 4 4 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 4 4 
Ergi 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 5 5 5 3 5 4 3 4 5 4 
Afrizal 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 
Adita 4 4 3 3 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 
Bagus 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 3 2 2 3 2 3 1 3 
Alvidho 1 3 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 
Dewa 4 5 4 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 3 5 4 4 3 
Devi 2 2 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 
Diana 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 
Dewi 4 3 4 4 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 
Ellyova 2 2 2 2 1 3 1 3 1 1 4 1 3 2 3 3 2 2 3 4 
Andini 5 5 4 4 5 4 5 5 4 3 2 1 2 4 5 3 5 5 3 3 
Hilyatun 3 5 4 5 5 4 3 5 3 5 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
Nanda K 3 2 2 3 4 3 2 2 1 2 1 2 3 4 2 4 3 3 2 3 
 
 
Zefri 2 2 4 1 2 1 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 
r obs 0,5808 0,6381 0,6196 0,7062 0,6168 0,6963 0,4928 0,5533 0,5364 0,6302 0,32785 0,3511 0,3987 0,638 0,132 0,696 0,637 0,728 0,187 1 
r table 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,2656 0,2656 0,266 0,266 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,266 


















1. Isilah data responden di bawah ini dengan memberikan tanda ckecklist (√) pada 
pernyataan yang menurut anda tepat. 
2. Bila ada pernyataan yang kurang dimengerti, anda dapat menanyakannya pada 
peneliti.  
A. Data Responden  
1. Nama : 
2. Kelas : 
B. Kuesioner Kecemasan Siswa dalam Mempelajari Bahasa Inggris 
Petunjuk pengisian : Berikan tanda Checklist (√) pada setiap kolom jawaban yang 
tersedia dibawah ini yang paling sesuai dengan pendapat anda. Dimana, SS: Sangat 
Setuju, S: Setuju, N: Netral, KS: Kurang Setuju, dan STS: Sangat Tidak Setuju.  
NO Pernyataan SS S N KS STS 
1. Saya merasa sedih ketika saya 
tidak dapat memahami teks bahasa 
Inggris 
     
2. Ketika membaca teks bahasa 
Inggris, saya memahami setiap 
kata per kata, tetapi saya tidak 
dapat memahami pesan/maksud 
penulis 
     
3. Ketika membaca teks berbahasa 
Inggris, saya bingung karena saya 
tidak bisa mengingat/isi teks 
secara keseluruhan. 
     
4. Saya tidak merasa percaya diri, 
ketika diminta untuk membaca 
teks bahasa Inggris yang terlalu 
panjang. 
     
5. Saya bingung, ketika saya tidak 
mengerti/merasa asing dengan 
topic yang saya baca. 
     
6. Saya bingung setiap kali saya 
menemukan tata bahasa yang tidak 
saya mengerti ketika saya 
membaca teks berbahasa Inggris. 
     
7. Ketika membaca teks berbahasa 
Inggris, saya merasa tidak percaya 
diri dan bingung karena saya tidak 
dapat memahami setiap kata yang 
terdapat dalam teks. 
     
8. Saya sangat malu ketika saya tidak 
bisa mengucapkan kata-kata 
dalam bahasa Inggris. 
     
 
 
9. Saya biasanya mengartikan kata 
per kata ketika saya membaca teks 
berbahasa Inggris  
     
10. Pada saat saya menemui huruf 
huruf atau symbol-simbol yang 
aneh/asing dalam teks berbahasa 
Inggris, saya merasa sulit untuk 
mengingat apa yang saya baca. 
     
11. Saya sangat terganggu dengan 
kosa-kata baru yang saya harus 
saya pelajari untuk memahami 
teks berbahasa Inggris. 
     
12. Saya sangat menikmati membaca 
teks berbahasa Inggris. 
     
13. Saya merasa percaya diri ketika 
saya membaca teks berbahasa 
Inggris. 
     
14. Saya akan dengan mudah 
memahami isi teks berbahasa 
Inggris, jika saya sudah terbiasa 
membaca teks berbahasa Inggris. 
     
15. Saya lebih senang belajar 
berbicara Bahasa Inggris daripada 
belajar membaca teks berbahasa 
Inggris. 
     
16. Saya merasa lebih percaya diri 
ketika membaca teks bahasa 
Inggris dalam hati, daripada 
membaca dengan suara yang 
keras. 
     
17. Saya merasa puas dengan 
keterampilan saya dalam 
membaca teks bahasa Inggris 
sejauh ini. 
     
18. Saya harus memahami sejarah dan 
budaya bahasa Inggris untuk 
membaca teks bahasa Inggris. 













SAMPLE STUDENTS’ FOREIGN LANGUAGE ANXIETY 
students/ 
score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ayu w 2 3 3 2 1 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 4 3 2 
aziz 4 4 4 3 3 4 5 3 2 4 5 5 5 4 3 4 4 4 
azzahra 2 2 1 3 3 2 2 3 4 2 1 2 2 1 3 3 4 1 
dea 2 3 4 3 4 3 3 5 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 
dimas 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 2 3 4 4 3 4 3 2 
hendra 5 4 3 4 4 4 4 5 3 5 3 4 4 5 3 4 4 5 
isma 4 3 3 4 5 4 4 3 3 3 5 5 4 4 3 4 4 4 
kurnia 3 4 4 4 2 3 3 4 1 4 5 3 3 4 3 4 5 4 
latifatul 3 2 2 2 3 3 3 4 2 2 1 1 3 3 3 2 2 2 
m. riky 4 3 3 2 3 5 5 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 
m. nurul 5 4 3 4 5 3 4 5 1 3 3 3 4 4 4 5 5 2 
m. rizki a 3 3 2 1 1 2 3 3 1 2 2 2 3 3 4 4 4 1 
m. rizki h 4 2 5 5 4 3 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 4 4 
nabilla 3 3 1 2 2 2 3 3 1 1 1 2 2 3 3 3 4 2 
rifky s 3 4 5 5 3 2 3 3 3 4 5 4 4 4 2 2 3 3 
sandi 2 2 3 3 1 1 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 1 
sinta 4 2 3 5 4 4 4 2 3 3 4 5 3 3 2 3 4 5 
sofia 5 5 5 5 5 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
vicky 3 3 4 3 4 4 4 4 2 2 3 3 3 4 3 4 3 2 
wahyu 5 5 4 4 2 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 2 2 3 
andre  3 2 1 3 3 1 2 2 2 1 1 2 2 3 4 4 3 3 
desta 3 3 3 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 3 4 4 4 2 
dwi 5 4 3 3 5 4 4 4 1 5 5 5 3 4 4 2 2 4 
eka 3 4 3 3 3 4 4 5 2 4 3 3 4 4 2 3 3 3 
hada  3 2 1 3 1 3 2 3 2 3 3 2 4 3 1 4 4 2 
 
 
hesti 3 2 2 2 3 1 2 3 4 4 2 3 3 4 3 4 2 2 
jelyka 2 3 2 4 4 5 4 3 1 4 5 5 4 4 2 4 4 3 
levi 3 3 2 5 2 4 3 5 5 3 3 4 4 3 2 2 1 4 
lidia 3 4 1 3 3 4 4 4 3 4 5 3 4 3 4 2 3 4 
masayu 2 2 3 3 2 1 3 1 3 3 1 2 3 1 3 1 2 2 
dimas 3 5 1 4 3 3 3 4 3 5 4 5 5 4 3 4 2 3 
fauzi 3 4 1 4 3 4 2 3 1 3 3 4 4 4 2 2 1 2 
nita 2 2 4 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 
nur atri 1 3 1 3 4 5 4 3 3 4 5 5 3 4 2 2 2 5 
nur rohim 3 3 4 3 4 3 3 4 1 4 3 3 4 4 2 4 2 3 
randi 2 3 4 2 3 3 3 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 
Rosa 2 2 5 3 2 4 2 2 3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 
Ruben 3 3 4 4 3 3 4 3 1 4 5 4 5 3 3 3 3 4 
Sandra 2 2 4 2 1 1 3 3 5 3 1 2 3 2 2 2 1 2 
r obs 0,67 0,68 0,28 0,63 0,66 0,607 0,67 0,57 0,03 0,67 0,78 0,73 0,652 0,72 0,67 0,68 0,275 0,7451 
r table 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,316 0,316 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,316 0,32 0,32 0,32 0,316 0,316 























































































The Students’ Scores of Junior High School 04 Dayun 
Kelas  : IX.1 
Nama Guru : Iis Faizah S, Pd 
Materi  : Narrative Text  
No Students’ Scores 
1. Ayu Wulandari 93 
2. Aziz Zur Rohman 60 
3. Azzahra Nurul 90 
4. Dea Amel 80 
5. Dimas Ma’arif 73 
6. Hendra 63 
7. Isma Pantri M. 70 
8. Kurnia Nuralisa M.Nurul R. 70 
9. Latifatul Habibah 90 
10 M. Riky Wijaya 73 
11. M. Nurul R. 80 
12. M. Rizki Aldi 70 
13. M. Rizki H. 66 
14. Nabilla Anatasya 96 
15. Rifki Syamsuri 60 
16. Sandi 86 
17. Sinta Nurfadila 60 
18. Sofia Aliyani 70 
19. Vicky Rafindo 70 











Kelas  : IX.2 
Nama Guru : Iis Faizah S, Pd 
Materi  : Narrative Text   
No Students' Scores 
1. Andre Cristian 80 
2. Desta Saputra  86 
3. Dwi Anggie R 66 
4. Eka Saputri 70 
5. Hada Nur Pramudya 80 
6. Hesti Pramestia 83 
7. Jelyka Lestari 73 
8. Levi Andriana 76 
9. Lidia Br. Limbang 70 
10. Masayu Alika 90 
11. M. Dimas R. 80 
12. M. Fauzi 70 
13. Nita Aprilia 83 
14. Nur Atri H 76 
15. Nur Rohim R. 80 
16. Randi 93 
17. Rosa 83 
18. Ruben Hasibuan 70 
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